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R e p o r t  o f  t h e  
Ad Hoc C o m m i t t e e  o f  
T h e  B o a r d  o f  6 o v e r n o r s  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  C e n t r e  
t o  r e v i e w  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  
P r e a m b l e  
I n  J a n u a r y  1 9 8 4 ,  t h e  E x e c u t i v e  C o m ~ i t t e e  o f  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n c r s  a g r e e d  t o  e s t a b l i s h  an ad hoc  c o m m i t t e e  
" t o  c o n d u c t  a q  i n - d e p t h  r e v i e w  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n " .  
T h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  o f  t h e  C o m v i t t e e  w e r e :  
( i) t o  r e v i e w  t h e  D i v i s i o n ' s  m a n d a t e ,  t h e  s c o p e  o f  i t s  
a c t i v i t i e s ,  and  i t s  f u t u r e  p l a n s ,  as d o c u m e n t e d  b y  
t h e  D i v i s i o n  i t s e l f ;  
( i i )  t o  s u b m i t  i t s  comments  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
D i v i s i o n ' s  o r o g r a m m e s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
C e n t r e 1  s  o v e r a l l  o b j e c t i v e s  and  p rog rammes ;  
( i i i )  t o  make s u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  as  i t  deems n e c e s s a r y ;  
and ,  
( i v )  t o  s u b m i t  a  r e p o r t  on i t s  f i n d i n q s  and 
1 
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a t  i t s  
3 1 s t  s e s s i o n ,  i n  O c t o b e r  1 9 8 4 .  
D r .  D a v i d  L a w l e s s  was named as c h a i r m a n  o f  t h e  ad - 1 
h o c  c o m m i t t e e  w i t h  power  t o  d e s i g n a t e  o t h e r  members.  M r .  -
i 
A l l i s o n  A y i d a  a q r e e d  t o  s e r v e  as a  member a l s o ,  and 
s u b s e q u e n t l y  t h e  Hon.  Rex  N e t t l e f o r d  and  P r o f .  V i c t o r  U r q u i d i  i 
C 
w e r e  a d d e d  t o  t h e  c o ~ m i t t e e .  
P r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  i n  J a n u a r y  1 9 5 4  
b e t w e e n  t h e  C o m m i t t e e  C h a i r m a n  o n  t h e  one  h a n d  and t h e  B 
D i r e c t o r  and  D e p u t y  D i r e c t o r  on  t h e  o t h e r  hand  t o  a s s u r e  
I 
m u t u a l  u n d e r s t a n d i n q  and  t h e  f u l l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s  D i v i s i o n  i n  t h e  r e v i e w .  The  f i r s t  c o m m i t t e e  m e e t i n q  i 
was h e l d  a t  D a k a r  on  M a r c h  2 8 t h  a t  w h i c h  t i m e  t h e  t e r m s  o f  
r e f e r e n c e  w e r e  d i s c u s s e d  and t h e  a e n e r a l  a p o r o a c h  t o  t h e  1 
r e v i e w  w e r e  a q r e e d  u p o n .  The C o m i t t e e  ~ e t  a a a i n  i n  O t t a w a  
I 
d u r i n q  t h e  week o f  May 1 3 t h  a t  w h i c h  t i m e  i t  m e t  and 
i n t e r v i e w e d  t h e  D i r e c t o r  and  D e ~ u t v  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n ,  
t h e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r s ,  m a n y  o f  t h e  p r o q r a m m e  o f f i c e r s ,  and 
o t h e r  o f f i c e r s  o f  t h e  C e n t r e .  I t  was a q r e e d  t h a t  t h e  R e v i e w  
C o m m i t t e e  s h o u l d  f o c u s  i t s  p r i m a r y  a t t e n t i o n  on  t h e  a c t i v i t i e s  . 
I 
o f  t h e  D i v i s i o n  as t h e y  r e l a t e  t o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  I D R C  
A c t  o f  1 9 7 0  and t h e  ~ o l i c i e s  o f  t h e  C e n t r e  as i n t e r p r e t e d  b y  t 
I 
i t s  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  The r e v i e w  w o u l d  c o n s i d e r  t h e  
a d r r i n i s t r ? t i o r ,  o f  t h e  D i v i s i o n  ana  t h e  C e n t r e  o n l y  i n  as muchl 
as t h e . y  i m o i n q e d  or !  t h e  A c t  arid B o a r d  P o l i c i e s .  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  C e n t r e  A c t  
( 1 9 7 0 )  s e t s  o u t  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  C e n t r e  a s  f o l l o w s :  
4 . ( 1 )  T h e  o b , i e c t s  o f  t h e  C e n t r e  a r e  t o  i n i t i a t e ,  
e n c o u r a q e ,  s u p ~ o r t  a n d  c o n d u c t  r e s e a r c h  i n t o  t h e  ~ r o b l e m s  
o f  t h e  d e v e l o ~ i n o  r e o i o n s  o f  t h e  w o r l d  a n d  i n t o  t e e  m e a n s  
f o r  a ~ p l y i n q  a n d  a d a p t i  nq s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c  a1 a n d  o t h e r  
k n o w l e d q e  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  a d v a n c e m e n t  o f  t h o s e  
r e o i o n s ,  a n d ,  i n  c a r r y i n q  o u t  t h e s e  o b j e c t i v e s  
( a )  t o  e n l i s t  t h e  t a l e n t s  o f  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  a n d  t e c h n o l o q i s t s  o f  C a n a d a  a n d  o t h e r  
c o u n t r i e s ;  
( b )  t o  a s s i s t  t h e  d e v e l o ~ i n a  r e g i o n s  t o  b u i l d  u p  t h e  
r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s ,  t h e  i n n o v a t i v e  s k i l l s  a n d  t h e  
i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e d  t o  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s ;  
( c )  t o  e n c o u r a q e  q e n e r a l l y  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  r e s e a r c h ;  a n d ,  
I 
( d )  t o  f o s t e r  c o o p e r a t i o n  i n  r e s e a r c h  o n  d e v e l o p m e n t  
o r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p e d  and  d e v e l o p i  n q  t 
r e q i o n s  f o r  t h e i r  m u t u a l  b e n e f i t .  
i 
I m ~ l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t  a n d  B o a r d  P o l i c i e s  
I 
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  P i v i s i o n  a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  C e n t r e  as  s e t  o u t  i n  t h e  IDRC A c t  a n d  t o  p o l i c i e s  
a 
Y 
e s t a b l i s h e d  t h e r e u n d e r  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  T h r o u q h  
i t s  p r o a r a r n m e  o f f i c e r s  r e s e a r c h  i n t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
I 
d e v e l o p i n q  w o r l d  a n d  t h e  m e a n s  f o r  a p p l y i n g  a n d  a d o p t i n q  
s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c a l  a n d  o t h e r  k n o w l e d q e  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  J 
s o c i a l  a d v a n c e m e n t  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i s  i n i t i a t e d ,  
e n c o u r a q e d ,  a n d  s u o p o r t e d .  P r o f e s s i o n a l  s t a f f  a1 so  c o n d u c t  if 
r e s e a r c h  i n t o  p r o b l e m s  a n d  i s s u e s  o f  d e v e l o p m e n t .  
i 
I n  e n l i s t i n g  t h e  t a l e n t s  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o f  Y 
C a n a d a  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  i m p l e m e n t i n q  o b j e c t i v e s ,  t h e  
D i v i s i o n  h a s  n o t  b e e n  n o t a b l y  s u c c c s s f u l  a n d  m o r e  w i l l  b e  s a i d  
a b o u t  t h i s  l a t e r .  1 
ii 
T h e  D i v i s i o n  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  a s s i s t i n g  i 
ti 
d e v e l o p i n q  r e g i o n s  t o  b u i l d  u p  t h e  r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s ,  t h e  
i n n o v a t i v e  s k i l l s  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e d  t o  s c l v e  t h e i r  
p r o b l e m s  a n d  t h i s  s u c c e s s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r .  
T h e  D i v i s i o n  h a s  e n c o u r a q e d  q e n e r a l l y  t h e  
c o o r d i n a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o o m e n t  r e s e a r c h  t h r o u q h  a  
n u m b e r  o f  m e a n s  w h i c h  w i l l  b e  d e s c r i b e d .  
F o s t e r i n o  c o o o e r a t i o n  i n  r e s e a r c h  o n  d e v e l o o m e n t  
p r o b l e m s  b e t w e e v  t h e  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o ~ i n a  r e q i o n s  f a r  
t h e i r  m u t u a l  b e n e f i t  h a s  n o t  b e e n  a  p r i m a r y  t h r u s t  o f  
D i v i s i o n a l  a c t i v i t y  a n d  t h i s  m a t t e r  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  
r e p o r t .  T h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n ,  as  p a r t  o f  t h e  C e n t r e ,  
h a s  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  a p ~ r O a C h  t o  c o o p e r a t i o n  o n  d e v e l o p m e n t  
u t i l i z e d  b y  o t h e r  a q e n c i e s .  
T h e  D i v i s i o n  h a s  i n t e r p r e t e d  t h e  B o a r d ' s  ~ o l i c y  t o  
e m p h a s i z e  r e s e a r c h  b y  r e s e a r c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  o n  
s u b j e c t s  i d e n t i f i e d  l o c a l l y ,  a n d  b y  r e s e a r c h  m e t h o d s  
r e f l e c t i n q  t h e  r e s e a r c h e r s '  own s e n s e  o f  a p ~ r o ~ r i a t e n e s s .  
The P l a n n i n q  P r o c e s s  
T h e  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g  i t s  a c t i v i t i e s  r e f l e c t s  t h e  
o l a n n i n q  c y c l e  o f  t h e  C e n t r e  a n d  t h a t  u s e d  b y  t h e  D i v i s i o n  
i t s e l f .  F o r e m o s t  o f  t h e s e  i s  t h e  a n n u a l  P r o q r a m m e  o f  k ' o r k  
1 
and g u d a e t ,  i n c l u d i n q  t h e  u p d a t e d  f o u r  y e a r  p r o j e c t i o n s  and 
t h e  d e t a i l e d  t h r e e  y e a r  P roq ramme o f  Work and  B u d q e t  and  I 
R e v i e w ,  t h e  l a t t e r  b e i n q  p r e s e n t e d  e v e r y  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .  
T h r o u q h  t h e s e  i n s t r u m e n t s  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  h a s  a n  i 
o p ~ o r t u n i t y  t o  s h a p e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p l a n n i n q  p r o c e s s .  
I 
R e c o m m e n d a t f o n  I 
G o v e r n o r s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  and be  s e n s i t i v e  t o  i 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n q  d o c u m e n t s  when t h e y  
come f o r w a r d  f o r  d i s c u s s i o n  f o r  i t  i s  a t  t h i s  
p o i n t  t h a t  B o a r d  p o l i c y  i s  m o s t  l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  
t h e  d i r e c t i o n  o f  D i v i s i o n a l  a c t i v i t i e s .  I 
P l a n n i n g  i s  a l s o  c o n d u c t e d  as a  r e g u l a r  p r o c e s s  L a 
w i t h i n  t h e  D i v i s i o n ,  D r i m a r i l y  a t  t h e  p rog ramme l e v e l  b u t  w i t h  
s e n s i t i v i t y  t o  g e o q r a ~ h i c a l l y  f o c u s s e d  p r i o r i t i e s ,  emphases ,  i 
and b a l a n c e .  T h e r e  i s  q o o d  e v i d e n c e  o f  p l a n n i n q  amonq 
yi 
u 
p r o j e c t  o f f i c e r s  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  b u t  l e s s  a t  t h e  
i n t e r d i v i s i o n a l  l e v e l .  P l a n n i n q  i s  i m p o r t a n t  whe re  p r o j e c t s i  
i n v o l v e  t h e  same r e q i o n s ,  s i m i l a r  t o p i c s ,  and  w h e r e  r e q u e s t s  
e m a n a t e  f r o m  t h e  same i n s t i t u t i o n s .  1 
The m a i n  m e c h a n i s m  u s e d  f o r  p l a n n i n q  and r e v i e w  i s  
t h e  a n n u a l  s t a f f  m e e t i n q  when a l l  p r o g r a m m e  o f f i c e r s  f r o m  
O t t a w a  a n d  t h e  r e c i o n s  c o n v e n e  t o  r e v i e w  t h e i r  w o r k  b y  ~ r o j e c t  
d e v e l o p ~ e n t ,  t h e ~ r l ,  a n d  a r e a  o f  r e s e a r c h ,  as  w e l l  as t o  
c o n s i d e r  new a r e a s  o f  ~ o t e n t i a l  i n t e r e s t .  P l a n n i n q  i s  
l a r q e l y  a  b o t t o m - U D  p r o c e s s  w i t h  i d e a s  b e i n q  f o r m u l a t e d  i n  
f r e a u e n t  m e e t i n q s  o f  i n d i v i d u a l  D r o q r a m m e  o f f i c e r s ,  a s s o c i a t e  
d i r e c t o r s ,  i n t e r n a l  r e v i e w  m e e t i n a s ,  a n d  o c c a s i o n a l  D i v i s i o n a l  
r e v i e w  m e e t i n g s .  T h e  b a s e s  f o r  r e v i e w  a n d  p l a n n i n q  a r e  
s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  P r o o r a m m e  o f  W g r k  a n d  
R u d o e t  o r  f o r  s t a f f  m e e t i n q s ,  r e o u l a r  t r i ~  r e D o r t s  f i l e d  b y  
a l l  o f f i c e r s  f o l l o w i n g  e a c h  f i e l d  t r i p ,  o c c a s i o n a l  r e v i e u  
p a p e r s  a n d  p r o s ~ e c t i v e  i s s u e s  p a p e r s ,  t h e  p o s t  e v a l u a t i o n  o f  
p r o j e c t s ,  a n d  c o n s u l t a n c i e s  c o m m i s s i o n e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
T h e s e  s t z t e T e n t s  may  i n v o l v e  a n  a n a l y s i s  b y  p r o s r a m m e  s e c t o r ,  
b y  m o d a l i t y  o f  p r o j e c t ,  a n d  b y  r e o i o n .  T h e y  o f t e n  c o m b i n e  
a l l  t h r e e  e l e m e n t s .  
T h e  C o r n n i t t e e  i s  c o n v i n c e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  p r o j e c t s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o r  p u t  f o r w a r d  f o r  s u p ~ o r t  b y  t h e  
C e n t r e  a n d  t h e  B o a r d  a r e  r e s n a n s e s  t o  n e e d s  i d e n t i f i e d  b y  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  d e v e l o p i  n q  c o u n t r i e s .  S u c h  r e s o o n s i v e n e s s  
i s ,  i n d e e d ,  e n c o u r a a e d  b y  t h e  B o a r d  b u t  l o n q e r  t e r m  a n d  
s t r a t e q i c  p l a n n i n g  c a n n o t  b e  f o r m u l a t e d  s o l e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
r e q u e s t s  f r o m  r e s e a c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  f i e l d  o f f i c e r s ,  a n d  t h e  r e c o m r n e n d a t  i o n s  f r o m  
D i v i s i o n a l  p r o q r a m m e s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
D i v i s i o n  s e t  q e n e r a l  d i r e c t i o n s  a n d  g o a l s  w h i l e  o r e s e r v i n q  t h e  
1 
means  t o  a s s e s s  a n d  r e s p o n d  t o  n e e d s  as t h e y  a r e  i d e n t i f i e d  
w h e t h e r  b y  r e s e a r c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o r  b y  p r o g r a m m f  
o f f i c e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  w o r k .  
R e c o m m e n d a t i o n  I 1  
T h e  D i v i s i o n  as  a  w h o l e  s h o u l d  g i v e  h e e d  t o  
s t r a t e g i c  p l  a n n i n q ,  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  a n n u a l  
a n d  t h r e e  y e a r  p l a n s ,  w h e r e i n  i t  s e t s  i t s  
o b j e c t i v e s  a n d  p r i o r i t i e s  as a  m a j o r  u n i t  w i t h i n  
t h e  C e n t r e .  S u c h  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  so a s  n o t  t o  l i m i t  t h e  c u r r e n t  h i g h  l e v e l  
o f  f l e x i b i l i t y  t o  r e s ~ o n d  a n d  t h e  ~ r o j e c t  
i n n o v a t  i v e n e s s  o f  t h e  D i v i s i o n .  
T h e  P r o q r a m m e s  a n d  A c t i v i t i e s  o f  t h e  D i v i s i o n  
T h e r e  a r e  f i v e  m a j o r  p r o q r a m m e s  w i t h i n  t h e  D i v i s i o p  
i 
a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  a c t i v i t i e s  a r e  S U D D O ~ ~ ~ ~  w i t h i n  t h e  
D i v i s i o n  as  a  w h o l e .  F i v e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r s  a r e  1 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a j o r  p r o q r a m m e s  a n d  a l s o  a c t  a s  p r o g r a m m d  
o f f i c e r s  r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  d e v e l o ~ m e n t  o f  p r o j e c t s .  : 
1 
T h e  p r o g r a m m e s  a n d  t h e i r  a r e a s  o f  e m p h a s i s  a r e  as  f o l l o w s : *  
* 
A l s o  s e e  A n n e x  " A m  . 
1. S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o q y  P o l i c y  P r o a r a T m e  
- R e s o u r c e  a l l o c a t i o n  P o l i c i e s  f o r  S c i e n c e  a p e  
T e c h n o l o a y  - A g r  i c u l t u r  a1 R e s e a r c h  a n d  T e c h n i c a l  C h a n a e  - S m a l l  S c a l e  T e c h n o l o q v  - T e c h n i c a l  C h a n q e  a n d  t h e  M a n u f  a c t ~ r i n s  S e c t o r  
- T e c h n i c a l  C h a n q e ,  E m ~ l o y m e n t  a n d  E d u c a t i o n  
- C o m m u n i c a t i o n s  a n d  I n f o r m a t  i o n  
( a )  T h e  E n e r q y  P o l  i c . y  S u b - P r o p r a m s e  
- E n e r q y  s u r v e y s  w i t h  e m p h a s i s  o n  r u r a l  a r e a s  
- T e c h n o l o o v  a s s e s s ~ e n t  o f  e n e r q . ~  s u ~ o l y  o u t i o r i s  a n d  
c o n v e r s i o q  d e v i c e s  - S e c t o r a l  s t u d i e s  a n d  s e c t o r a l  i m p a c t  on  e n e r q v  
d e m a n d  - E n e r g y  P l a n n i  n q  a n d  r e s e a r c h  ~ o l  i c y
E c o n o ~ i c s  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  ( o v e r a l l  t h e  l a r q e s t  
D r o g r a m n e  o f  t h e  D i v i s i o n )  
- E c o n o m i c  P o l i c y  A n a l y s i s  
( a )  A g r i c u l t u r a l  ar ld R u r a l  P o 1 i c . v  R e s e a r c h  
( b )  I n d u s t r i a l  P o l  i c y  R e s e a r c h  
( c )  M a c r o - e c o n o m i c  Po  1  i c y  a n d  M a n a g e m e n t  
( i n c l u d e s  C I E P L A N  s u p p o r t )  - R u r a l  E n t e r p r i z e  a n d  R e s o u r c e  U s e  
( a )  R e n e w a b l e  R e s o u r c e  Use ,  R i q h t s  a n d  C o n t r o l  
( b )  S o c i o - E c o n o m i c  A s b e c t s  o f  F a r m i n g  S y s t e m s  
( c )  S m a l l  N o n - F a r m  E n t e r p r i z e s  - I s s u e s  i n  P o l i t i c a l  E c o n o m y  - T h e  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m y  a n d  D e v e l o p m e n t  
( a )  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  E c o n o m i c  A d a ~ t a t i o n  
( b )  T r a n s n a t i o n a l  E n t e r p r i z e s  
3. P o p u l a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  
- P o p u l a t i o n  a n d  A q r i c u l t u r e  - P o p u l a t i o n ,  H e a l t h  a n d  D e v e l o p m e n t  - Human S e t t l e m e n t s  a n d  L a b o u r  P r o c e s s e s  - I n t e r n a t i o n a l  C o n t r a c t  L a b o u r  
- F e r t i l i t y  a n d  F a m i l y  P l a n n i n g  
- N a t i o n a l  a n d  R e q i o n a l  A w a r d s  P r o g r a m m e  
- E m e r g i n g  R e s e a r c h  T o p i c s  
4 .  U r b a n  P o l i c y  P roa ramme ( t h i s  i s  t h e  s m a l l e s t  D i v i s i o n a l  
- U r b a n  S e r v i c e s  - The  Management  o f  U r b a n  G r o w t h  - U r b a n - R e g i o n a l  Re1 a t  i o n s  - H o u s e h o l d  A d a p t i v e  S t r a t e q i e s  - O t h e r  U r b a n  T o p i c s  
5 .  E d u c a t i o n  
P r e - S c h o o l  E d u c a t i o n  
N o n - F o r m a l  and A d u l t  E d u c a t i o n  
T h e  Q u a l i t y  o f  T e a c h e r s  a n d  T e a c h i n q  
E d u c a t i o n  and  Work 
Women i n  D e v e l o p m e n t  
C o m m u n i c a t i o n  
E d u c a t i o n ,  S o c i e t y ,  and  t h e  S t a t e  
S o c i a l  L e a r n i n g  
T h e  D i v i s i o n  a l s o  u s e s  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  i t s  
3 
I 
r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  
- I n t e r n a t i o n a l ,  N a t i o n a l  and R e g i o n a l  R e s e a r c h  
N e t w o r k s  ( I N R R I )  a - C o o p e r a t i v e  P r o q r a m m e s  - D i v i s i o n  A c t i v i t y  P r o j e c t s  (DAP) 
(I 
( A l s o  s e e  Annex  "0. f o r  a  r e v i e w  o f  t h e  G e o q r a p h i c a l  .i 
D i s t r i b u t i o n  o f  D i v i s i o n a l  A c t i v i t i e s  b y  p rog ramme,  p r o j e c t ,  
and e x p e n d i t u r e . )  @I 
1 
A  q u i c k  o v e r s i g h t  o f  t h e s e  p roq rammes  and a c t i v i t i e s  
r e v e a l s  t h e  r a n a e  o f  s u b j e c t s  i n c l u d e d  f o r  s u ~ p o r t  by t h e  4 d 
S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n .  
If w e  u i d e r s t a n d  t h e  f l s o c i a l  s c i e n c e s "  t o  c o v e r  a  
r a t h e r  b r o a d  s p e c t r u v  o f  d i s c i ~ l i n e ~  a n d  a p p r o a c h e s  t o  
p r o b l e ~ s  o f  s o c i e t y ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  g e n e r a l ,  e v e n  " q l o b a ! "  
i s s u e s  a s  w e l l  as t o  p a r t i c u l a r  s e g ~ e n t s ,  l e v e l s ,  a r e a s ,  e t c .  
o f  t h e  i s s u e s ,  " s o c i a l  s c i e n c e s "  r e l a t e s  t o  a l m o s t  e v e r , y t h i n g  
t h a t  i s  n o t  s t r i c t l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  
m a t h e m a t i c s ,  o r  t e c h n o l o q y  a s  s u c h .  S o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
c h a n q e  o r  d e v e l o p m e n t  a r e  l i n k e d  f o r w a r d s  a n d  b a c k w a r d s  w i t h  
c u l t u r a l  f a c t o r s ,  e d u c a t i o n ,  p h i l o s o p h y  a n d  r e l i a i o n ,  and  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o q i c a l  c h a n q e ,  n o t  t o  m e n t i o n  D r o q r e s s  
o r  r e q r e s s  i n  p o l i t i c a l  o r q a n i z a t i o n .  One h a s  t h e  i m ~ r e s s i o n  
t h a t  i n  t h e  w o r l d  as a  w h o l e ,  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  e i t h e r  b r o a d 1 . y  d e f i n e d  o r  m o r e  n a r r o w l v  c o n c e i v e d  as 
o c c u r s  i n  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m q e s ,  i s  s e r i o u s l y  1  a q g i  n g  
b e h i n d  r e s e a r c h  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  - and  v e r y  o f t e n  
t h e r e  i s  n o t  m u c h  i n n o v a t i o n  i n  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n  
t h o s e  a r e a s  o f  t h e  w o r l d  w h e r e  m o s t  o f  i t  i s  c a r r i e d  o u t ,  
i . e .  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  I n  some s p e c i f i c  c a s e s ,  s o c i a l  
s c i e n c e  r e s e a r c h  m a y  a c t u a l l y  b e  m o r e  i n n o v a t i v e  a n d  r e l e v a n t  
i n  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  t h a n  i n  a  d e v e l o p e d  c o u n t r y .  B u t  t h e  
f a c t  r e m a i n s  t h a t ,  o n  t h e  w h o l e ,  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n  
t h e  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s  - w h i c h  i s  t h e  m a i n  f o c u s  o f  I D R C  - 
i s ,  a n d  h a s  b e e n ,  w e a k ,  s e r i o u s l y  l a g q i n q  b e h i n d  o t h e r  
s c i e n t i f i c  e n d e a v o u r s ,  f a r  b e l o w  t h e  p e r c e i v e d  n e e d s ,  a n d  n o t  
a l w a y s  r e l e v a n t  t o  t h e  r e a l ,  m e d i u m -  a n d  l o n g - t e r m  i s s u e s  
o f  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h e m s e l v e s ,  i n c l u d i n q  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  d e v e l o p e d  s o c i e t i e s .  
I t  i s  a l s o  e v i d e n t  f r o m  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  
P 
p r o j e c t s  t h a t  t h e  D i v i s i o n  i s  s u f f i c i e n t l y  f l e x i b l e  t o  a c c e p t  
and  s u p o o r t  p r o j e c t s  u n d e r  a  v e r y  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  " s o c i a l  
s c i e n c e s "  w h e r e  s u c h  p r o j e c t s  a r e  w e l l  d e s i q n e d ,  we1 1  
p r o p o s e d ,  and  l i k e l y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  I 
d e v e l o p m e n t  i s s u e s  b y  r a i s i n q  a w a r e n e s s  o r  t h e  t r a i n i n q  o f  
1 
r e s e a r c h e r s .  
F r o m  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  
r a n q e  o f  a c t i v i t i e s  r a i s e s  t h r e e  q u e s t i o n s ,  h o w e v e r .  F i r s t ,  i 
w h e t h e r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  i s  a  c a t c h - a l l  i n  w h i c h  
p e r s o n n e l  a n d  r e s o u r c e s  a r e  t o o  w i d e l y  s p r e a d .  Second ,  
-1 
w h e t h e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  r a n g e  o f  a t i v i t i e s ,  some i m p o r t a n t  
i 
i s s u e s  w h i c h  m i g h t  come u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  
h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  o r  h a v e  " f a l l e n  b e t w e e n  s t o o l s " .  T h i r d ,  r 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  and  
among D i v i s i o n a l  p r o g r a m m e s  and  t h e  p r o j e c t s  and  p roq rammes  o f  I 
o t h e r  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  C e n t r e .  
I 
I n  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  t h e  D i v i s i o n  i s  i 
d e d i c a t e d  t o  maximum f l e x i b i l i t y  and, i n  t h i s ,  t h e  R e v i e w  
C o m m i t t e e  i s  s u p p o r t i v e .  Howeve r ,  g i v e n  t h e  c u r r e n t  p r e s s u r e  i 
and t h e  l i k e l y - t o - i n c r e a s e  p r e s s u r e  t h e  D i v i s i o n  i s  
1 
e x p e r i e n c i n q  and  w i l l  e x p e r i e n c e  t o  e x p a n d  and  i n c r e a s e  i t s  
a c t i v i t i e s ,  s e r i o u s  t h o u q h t  s h o u l d  be  q i v e n  t o  a  s e t  o f  B 
p r i o r i t i e s  t o  q u i d e  p rog ramme o f f i c e r s  and p o t e n t i a l  c l i e n t s .  
I 
( T h e  C o ~ r i t t e e  a c k n o w l e d a e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s t a t e m e n t  i n  
G u i d e l i n e s  f o r  S u p p o r t  f o r  R e s e a r c h  i n  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s . q . v . )  
Recommendat  i o n  I I I 
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d e v e l o p v e n t  o f  s t r a t e a i c  
p l a n n i n o ,  t h e  D i v i s i o n  s h o u l d  f o c u s  m o r e  s h a r p l y  
on  c l a r i f y i n q  a r e a s  f o r  p r i o r i t y  s u ~ p o r t .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  d e a l s  w i t h  i m p o r t a n t  a r e a s  o f  
r e s e a r c h  w h i c h  c o u l d  be i n c l u d e d  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  s o c i a l  
s c i e n c e s  w h i c h ,  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  h a v e  n o t  b e e n  
i n c l u d e d  o r  e m p h a s i z e d .  T h e s e  c o u l d  i n c l u d e  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c u l t u r a l  f a c t o r s  i m p a c t  on 
d e v e l o p m e n t  i m p e r a t i v e s ,  p u b l i c  s e c t o r  d e c i s i o n  m a k e r s ,  a n d  
d e v e l o p e n t  d0no r . s .  R e s e a r c h e r s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  
c o n s i d e r  c u l t u r a l  f a c t o r s  a n d  c o n s t r a i n t s ,  p o l i t i c a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  i s s u e s ,  e v e n  i d e o l o g i c a l  i n f l u e n c e s ,  as t h e y  
a f f e c t  s o c i a l  and  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  b u t  s u r e l y  r e s e a r c h  
i n t o  t h e s e  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  i d e o l o g i c a l  s u b j e c t s  as 
s u c h  s h o u l d  n o t  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n .  Such  
c o n d i t i o n i n p  f a c t o r s  c o u l d  i n c l u d e  l a n q u a a e ,  r e l i q i o n ,  l a w ,  
e t h n i c i t y ,  k i n s h i p  D a t t e r n s ,  a r t i s t i c  m a n i f e s t a t i o n s ,  
e n v i r o n m e n t  a1 c o n t e x t s ,  m i  1 i t a r y  e x p e n d i t u r e s ,  t r a n s f e r e n c e  o f  
p o w e r ,  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s .  To s o n ?  
e x t e n t  s u c h  r e s e a r c h  i s  a l r e a d y  r e c e i v i n q  s u p p o r t .  The  
4 
c o m m i t t e e  i s  a l s o  a w a r e  t h a t  t h e r e  a r e  i s s u e s  w h i c h  a r e  m a j o r  
d e t e r m i n a n t s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  some r e q i o n s  b u t  w h i c h  may b e  
r e g a r d e d  as  t o o  s e n s i t i v e  f o r  C e n t r e  s u p p o r t .  
T h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  i s  s u c h  t h a t  i t  
1 
i n c o r p o r a t e s  l e g i t i m a t e  a n d  i m ~ o r t a n t  a r e a s  o f  s t u d y  w h i c h  c a n  
b e  i n t e r p r e t e d  as t h r e a t e n i n q  t o  o q e  o r  a n o t h e r  e s t a b l i s h e d  4 
g r o u p  i n  a  s o c i e t y .  N o n e t h e l e s s ,  w h e r e  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  
n r o c e s s e s  a f f e c t s  d e v e l o ~ m e n t ,  e m ~ h a s i z e s  m o r e  p r a c t i c a l  I 
o u t c o i n e s ,  a n d  i s  l i k e l y  t o  p r o d u c e  u s e f u l  r e s u l t s ,  t h e  
1 
D i v i s i o n  s h o u l d  n o t  h e  s h y  o f  c a l c u l a t e d  r i s k  n o r  f e a r  w h a t  
may  b e  c o n c e i v e d  a s  c o n s e r v a t i v i s m  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
P 
On t h e  o t h e r  h a n d ,  when p r o j e c t  p r o p o s a l s  a r e  o f  a  s e n s i t i v e  
n a t u r e  o r  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o d u c e  m i s u n d e r s t a n d i n g  
e i t h e r  i n  C a n a d a  o r  i n  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y ,  r e q a r d l e s s  o f  t h e  
11 
a m o u n t  o f  f i n a n c i a l  s u p p a r t  r e q u i r e d ,  t h e  D i v i s i o n  s h o u l d  
c o n t i n u e  t o  i d e n t i f y  t h e  ~ r o j e c t  a n d  r i s k s  t o  t h e  B o a r d  a n d  a 
a 
s e e k  i t s  a d v i c e .  
R e c o m m e n d a t i o n  I V  
The  D i v i s i o n  s h o u l d  n o t  f e e l  i n h i b i t e d  i n  
b r i n q i n a  f o r w a r d  s e n s i t i v e  o r  m e t h o d o l o o i c a l  l y  
r i s k y  p r o j e c t s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s .  The  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  on i t s  
 art, w h i l e  r e s e r v i n g  i t s  r i g h t  t o  s e t  p o l i c v ,  
make f r a n k  comments ,  and d i r e c t  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  C e n t r e ,  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  f a c i l i t a t e  
i n n o v a t  i o n  and  e x p e r i m e n t a t i o n  w h i c h  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  h e l p  a c h i e v e  C e n t r e  o b j e c t s .  
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  t h e  l a b e l  
" S o c i a l  S c i e n c e s "  was t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t e r m  t o  d e s c r i b e  
t h e  D i v i s i o n  and i t s  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s .  Some o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  b r a n c h e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  h a v e  n o t  r e c e i v e d  
s u p p o r t  i n  t h e  p a s t  n o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  c a n d i d a t e s  f o r  
s u p p o r t  i n  t h e  f u t u r e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  many d i v i s i o n a l  
a c t i v i t i e s  g c  b e y o n d  t h o s e  n o r m a l  l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  c r o s s  i n t o  n o n - s o c i a l  s c i e n c e  d i s c i p l  i n e s ,  o r  a r e  
n o t  r e a d i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  s c i e n c e  
d i s c i p l i n e s .  A new t i t l e  f o r  t h e  d i v i s i o n  may make i t  e a s i e r  
f o r  c l i e n t  r e s e a r c h e r s  and  i n s t i t u t i o n s  t o  i d e n t i f y  t h e  r a n g e  
o f  a c t i v i t i e s  l i k e l y  t o  r e c e i v e  D i v i s i o n a l  e n c o u r a g e m e n t .  
D e s p i t e  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  may r e s u l t  f r o m  a  
name c h a n g e ,  a t i t l e  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  c u r r e n t  and p l a n n e d  
r a n g e  o f  s o c i a l  r e s e a r c h  and  ~ o l i c y  d e v e l o p m e n t  m i g h t  h e l p  t h e  
D i v i s i o n  i n  i t s  w o r k .  Two p o s s i b l e  t i t l e s  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  
t h e  C o m m i t t e e :  D i v i s i o n  o f  S o c i a l  and  E c o n o m i c  S t u d i e s  f o r  
D e v e l o p m e n t ,  a n d  S o c i a l  a n d  Human S c i e n c e s  D i v i s i o n .  
R e c o m m e n d a t i o n  V 
I n  o r d e r  t o  r e f l e c t  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  t h e  
s c o p e  and  a c t i v i t i e s  o f  t h e  D i v i s i o n ,  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  s h o u l d  r e v i e w  t h e  e x i s t i n g  
t i t l e  o f  t h e  D i v i s i o n .  
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  was a w a r e  t h a t  a  s o c i a l  s c i e n c e  
1 
c o m p o n e n t  i s  o f t e n  an i m p o r t a n t ,  t h o u g h  s o m e t i m e s  n e g l e c t e d ,  
c o m p o n e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  e x e c u t i o n ,  and  f o l  l o w - t h r o u g h  of  
p r o j e c t s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  d i v i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  A g r i c u l t u r e ,  
F o o d  and N u t r i t i o n  S c i e n c e s  and H e a l t h  S c i e n c e s .  The  1 
C o m m i t t e e  i s  a l s o  a w a r e  t h a t  t h e  d e s i g n  o f  p r o j e c t s  i n  H e a l t h  
Y 
S c i e n c e s  and i n  A q r i c u l t u r e ,  Food ,  and N u t r i t i o n  S c i e n c e s  
w h i c h  n e c e s s i t a t e s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  s o c i a l  s c i e n c e  1 
e l e m e n t  w o u l d  o f t e n  b e  d i f f i c u l t ,  i m p o s s i b l e ,  o r  i m p r a c t i c a l  
f o r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r .  The  C o r n n i t t e e  i s  c o n v i n c e d  t h a t ,  r 
i n  s p i t e  o f  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  s o c i a l  s c i e n c e  
'r 
P 
e l e m e n t ,  c a n  o f t e n  e n h a n c e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  p r o j e c t s  i n  o t h e r  
d i v i s i o n s  a c h i e v i n q  t h e  C e n t r e ' s  o b j e c t i v e s  mo re  e f f e c t i v e l y .  I 
a 
The t h i r d  q u e s t i o n  was i n  r e s p e c t  t o  t h e  n e e d  f o r  
i n t r a - D i v i s i o n a l  and  i n t e r - d i v i s i o n a l  c o o p e r a t i o n  and 3 
c o o r d i n a t i o n .  A t  t h e  D r e s e n t  t i m e  s u c h  c o o r d i n a t i o n  a n d  
4 
c o o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  D i v i s i o n  a p p e a r s  t o  b e  a t  a  h i g h  
l e v e l .  B e t w e e n  t h e  d i v i s i o n s  i t  a l s o  a p p e a r s  t o  be  q u i t e  
'1 
g o o d .  
? h e  C o ~ ~ i t t e e  n o t e d  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  S 9 c i a l  
S c i e n c e s  D i v i s i o n  a s s i s t  as r e s o u r c e  D e r s o n s  i n  t h e  
d e v e l o o m e n t  o f  p r o j e c t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  C e n t r e ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e  S e c r e t a r y ' s  O f f i c e  ( L a w  a n d  D e v e l o p m e n t )  a n d  
i n  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  D i v i s i o n  ( T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  a n d  
R e s e a r c h  i n  t h e  F i e l d  o f  C o m m u n i c a t i o n ) ,  as w e l l  as t o  p r o v i d e  
s u p p o r t  i n  s u r v e y  r e s e a r c h  m e t h o d s  t o  t h e  C o o p e r a t i v e  
P r o q r a m ~ e ,  t h e  H e a l t h  S c i e n c e s  D i v i s i o n ,  a n d  o t h e r s .  
R e c o m m e n d a t i o n  V I  
A l l  o r o q r a r n m e  o f f i c e r s  i n  t h e  C e n t r e  s h o u l d  b e  
e n c o u r a q e d  t o  r e r a i n  s e n s i t i v e  t o  t h e  v a l u e  o f  
i n c l u d i n q  s o c i  a1 s c i e n c e  e l e m e n t s  i n  t h e i r  
o r o j e c t s ,  w h e r e  a o ~ r o o r  i a t e .  P r o q r a m m e  
o f f i c e r s  w i t h i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  
s h o u l d ,  i n  t u r n ,  c o n t i n u e  t h e i r  p r a c t i s e  o f  
c o o r d i n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n .  One o r  t w o  
s u p e r n u m e r a r i e s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  D i v i s i o n  
t o  a c t  a s  l l i n t e r d i s c i p l i n a r y  o v e r s e e r s "  t o  
a d v i s e  o n  s o c i a l  s c i e n c e s  m e t h o d o l o g y .  
T h e  S e l e c t i o n  o f  P r o q r a m s  and P r o j e c t s  
I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  D i v i s o n  t h a t  i t s  m a j o r  
p r o q r a m m e  a r e a s  a r e  t h e  a p p r o p r i a t e  o n e s  f o r  t h e  p r e s e n t  t i m e  
a n d  t h a t  k n o w l e d o e a b l e  p e o p l e  i n  t h e  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s  
b e l i e v e  t h e  a r e a s  b e i n q  s u p p o r t e d  a r e  a T o n g  t h e  i m o o r t a n t  o n e s  
1 
i n  w h i c h  f u r t h e r  k n o w l e d o e  i s  an a s s e t .  The  p r o q r a q q e  a r e a s ,  
a s  h a s  b e e n  s e e n ,  a r e  n o t  s t a t i c  and t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  
i 
c h a n g e  t o  m e e t  new demands .  
t 
T h e  C o m m i t t e e  a q r e e s  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  D i v i s i o n ' s  , 
p r o g r a m m e  p r i o r i t i e s  and  w i s h e s  i t s  a p p r o a c h  t o  s i q n i f i c a n t  
d e v e l o p m e n t  i s s u e s  t h r o u q h  s o c i a l  s c i e n c e s - o r i e n t e d  r e s e a r c h .  I 
I n  w h a t  f o l l o w s  i t  w i s h e s  m e r e l y  t o  h i q h l i q h t  c h a n q e s  t h a t  a r e  
Y 
a l r e a d y  t a k i n g  p l a c e  and  t o  s u q q e s t  new and  r e n e w e d  e m p h a s i s  
o n  c e r t a i n  t o p i c s  o r  t o  p r o p o s e  new o n e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  by  
t h e  D i v i s i o n .  
T h e  P o p u l a t i o n  P rog ramme h a s  q r a d u a l  l y  d e - e m ~ h a s i  z e d  
7 
1 
i t s  w o r k  on  s o c i o - e c o n o m i c  d e t e r m i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  a n d  
e x p a n d e d  i t s  c o v e r a g e  t o  s u p p o r t  r e s e a r c h  l o o k i n g  c l o s e l y  a t  
a 
d o m e s t i c  and  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  and  l a b o u r  f o r c e  a n d  
1 a b o u t - m a r k e t  i s s u e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r e v a l e n c e  o f  h i g h  r 
f e r t i l i t y  i n  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  A f r i c a  
II 
a n d  some p a r t s  o f  L a t i n  A m e r i c a ,  i n d i c a t e s  t h a t  much r e m a i n s  
t o  b e  d o n e  a n d  t h a t  r e s e a r c h  on  r u r a l  c o n s t r a i n t s  t o  f e r t i l i t y  
d e c  1 i n e ,  and ,  i n  g e n e r a l  o n  f a m i  l y - f r  amework i s s u e s  r e q u i r e s  
t h a t  t h e  D f v i s i o n  p e r s e v e r e s  i n  i t s  e f f o r t s .  A l s o ,  t h e  a 2
r e a s o n s  f o r  h i g h  i n f a n t  m o r t a l i t y  a r e  n o t  y e t  c l e a r .  Some 
r e s e a r c h  m i q h t  a l s o  b e  e n c o u r a g e d  i n  f u t u r e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f Y  
h o w  c e r t a i n  s o c i e t i e s  may c o p e  w i t h  a  d o u b l i n g  o r  t r i ~ l i n g  o f  
t h e i r  p o ~ u l a t i o n s ,  q i v e n  t h e i r  r e s o u r c e  a v a i l a b i l i t y  and t h e i r  
1 
i 
l i k e l y  e c o n o T , i c  ar id  s o c i a l  s t r u c t u r e s .  T h i s  i s  a  h i o h l y  
c h a l  l e n q i n q  r e s e a r c h  t o p i c  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
T h e  c h a n q e  o f  f o c u s  i n  t h e  E c o n o m i c  a n d  R u r a l  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  s h o u l d  b e  e n c o u r a s e d ,  i n  t h e  s e n s e  o f  
c o n c e r n  f o r  e c o n o m i c  p o l  i c y ,  i n c l u d i n q  i n d u s t r i a l ,  
i n t e r n a t i o n a l  a n d  m a c r o - e c o n o m i c  i s s u e s ,  a s  we1 1  as  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t  t o p i c s ,  o f t e n  
i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  A g r i c u l t u r e  F o o d  a n d  N u t r i t i o n  
S c i e n c e s  D i v i s i o n .  I t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  a r t i c u l a t e  
r e s e a r c h  o n  r u r a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  
r u r a l - u r b a n  i n t e r a c t i o n s  l i k e l y  t o  come u p  m o r e  s h a r p l y  i n  
m a n y  r a ~ i d l y  u r b a n i z i n a  L D C ' s .  T h i s  s h o u l d  a l s o  c o n c e r n  t h e  
U r b a n  S t u d i e s  P r o g r a m m e .  I n  t h e  l a t e r ,  t h e  w e l l - p l a c e d  
e m p h a s i s  o n  r e s e a r c h  o n  u r b a n  s e r v i c e s  t o  t h e  p o o r  m i q h t  b e  
e x t e n d e d  t o  b r o a d e r - b a s e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  u r b a n  l i v i n a  
c o n d i t i o n s  i n  l a r g e  a n d  m e d i u m - s i z e d  t o w n s  w h e r e  l o c a l  
c a p a c i t y  t o  c o o e  w i t h  r a p i d  d e m o q r a p h i c  c h a n q e  h a s  s e r i o u s l y  
1  a q g e d .  
T h e  E d u c a t i o n  P r o g r a m m e  I s  i n  a  c l a s s  b y  i t s e l f  a n d  
i t s  e m p h a s i s  o n  q u a l i t y  a n d  i n  q e n e r a l  o n  b u i l d i n g  u p  h u m a n  
c a p i t a l  i s  c o r r e c t .  T h e  m a i n  p r o b l e m  i n  t h i s  a r e a  seems  t o  
b e ,  i n c r e a s i n g l y ,  how t o  u t i l i z e  a n d  a p p l y  t h e  r e s u l t s  o f  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .  I n  f u t u r e ,  a l s o ,  p r o j e c t s  r e l a t i n g  t o  
o t h e r  p r o g r a m m e s  m i q h t  g r a d u a l  l y  b e c o m e  m o r e  s i q n i f  i c a n t ,  
e . q .  e d u c a t i o n  o n  p o p u l a t i o n ,  h e a l t h ,  e q v i r o n m e n t ,  s c i e n c e  and 
t e c h n o l o q y ,  e n e r q y  c o n s e r v a t i o n ,  e t c .  
T h e  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  a n d  E n e r q y  P o l i c y  P r o g r a m m e  
i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  c o n c e i v e d  a n d  c o n d u c t e d ,  and  i t s  g e n e r a l  1 
p r i o r i t i e s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  P a s t  e f f o r t s  w i t h  w o r k s h o p s  
s h o u l d  b e  c o n t i n u e d  and  e v e n  i n t e n s i f i e d  i n  r e g i o n s  o r  
c o u n t r i e s  w h e r e  e x p r e s s  n e e d  i s  f e l t ,  s i n c e  t h e y  a r e  a  
p o w e r f u l  means  o f  c r e a t i n g  a w a r e n e s s  among d i f f e r e n t  
g o v e r n m e n t a l  and  p r i v a t e  s e c t o r s ,  among t h e  v a r i o u s  
p r o f e s s i o n s ,  c i v i l  s e r v i c e  l e v e l s  a n d  so o n ,  a n d  o f  q i v i n g  a  
d e v e l o ~ m e n t  f r a m e w o r k  t o  s c i e n c e  and  t e c h n o l o q y  m a t t e r s .  I 
E m p h a s i s  o n  p o l  i c v  f o r m u l a t i o n  r e s e a r c h ,  e i t h e r  q e n e r a l  o r  
i 
r e f e r r e d  t o  s ~ e c i f i c  t o ~ i c s  ( e . 9 .  m i c r o e l e c t r o n i c s ,  
t e c h n o l o q y  t r a n s f e r ,  o r  r u r a l  e n e r a y )  i s  c o r r e c t .  M o s t  u 
s m a l l e r  c o u n t r i e s ,  i n  s p i t e  o f  r e c o m m e n d a t o n s  b y  i n t e r n a t i o n a l  
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a g e n c i e s ,  a r e  s t i l l  u n a b l e  t o  d e f i n e  a s c i e n c e  and  t e c h n o l o g y  * 
p o l i c y ,  much  l e s s  t o  a l l o c a t e  r e s o u r c e s  t o  i t  i n  a  l o n q - t e r m  
Y 
s t r a t e g y .  T h e  D i v i s i o n  s u p p o r t  may i n  many  c a s e s  b e c o m e  
c r u c i a l  a n d  i t  h a s  t h e  a d v a n t a q e  o f  b r i n q i n g  i n t o  i t  k n o w l e d g e  
f r o m  a 1  1  i t s  p r o g r a m m e  a r e a s .  The  E n e r g y  P r o g r a m m e  seems 
q u i t e  p r o m i s i n g  a l s o ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  s u r v e y s ,  p o l i c y  il 
s t u d i e s ,  r u r a l  e n e r g y ,  a n d  s p e c i f i c  p o b l e m s  s u c h  as  f u e l  I 
m 
s u b s t i t u t i o n .  T e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t ,  w h i c h  i s  s o r e l y  
n e q l e c t e d  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u ~ t r i e s ,  m i q h t  i n  f u t u r e  b e  ;i 
q i v e n  m o r e  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S c i e n c e ,  
T e c h n o l o a y  and  E n e r g y  P r o q r a m m e .  ui 
T b ~ r o u o h  I N i i R I  t h e  D i v i s i o n  i s  a b l e  t o  s u r n o r t  
o r o i e c t s  w c i i c h  a r e  s o e c i f i c a l l y  i m o o r t a n t  t o  a r e q i o n  o r  a  s e t  
o f  c i r c u m s t a n c e s  b u t  w h i c h  a r e  n o t  l i k e l y  t o  d e v e l o p  i n t o  
m a j o r  p r o q r a r n m e  a r e a s .  E x a m p l e s  w o u l d  b e  s p e c i a l  
i n f r a s t r u c t u r a l  s u p ~ o r t  f o r  CODESRIA, CLACSO, t h e  P h i l i o p i n e s '  
S o c i a l  S c i e n c e s  C o u n c i l ,  s u p p o r t  f o r  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  t h e  
S o u t h e r n  C o n e  o f  L a t i n  A m e r i c a  a n d  s p e c i f i c  D r o j e c t s  w h i c h  d o  
n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  p r o g r a m m e  a r e a s  s u c h  as a  s p e c i a l  
p r o j e c t  on  P a r l i a m e n t a r y  I n s t i t u t i o n s  i n  P e r u .  
P r i o r  t o  t h e  e x p a n s i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  an  a r e a  f o r  
s u p p o r t  t h e  D i v i s o n  w o u l d  n o r m a l l y  c o m m i s s i o n  a  c o n s u l t a n c y  t o  
e n s u r e  d e m a n d  t r u l v  e x i s t s  o r  w o u l d  h a v e  s e n i o r  o f f i c e r s  m a k e  
a  m a j o r  p r e s e n t a t i o n  f o r  d i s c u s s i o n  a t  a n  a n n u a l  s t a f f  
m e e t i n g .  S u c h  a  c h a n q e  w o u l d  a l s o  b e  n o t e d  i n  t h e  P r o q r a m m e  
o f  Work  a n d  R u d q e t .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p r o j e c t s  a n d  t h e  c r i t e r i a  u s e d  
i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t o  s u p p o r t  t h e m  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  
s e v e r a l  m e c h a n i s m s  a t  t h e  p r o g r a m m e  a n d  D i v i s i o n a l  l e v e l ,  
i n c l u d i n q  r e v i e w s  o f  p o i i c y  i s s u e s  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a n d  
an  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c a p a c i t y  o f  l o c a l  i n s t i t u t i o n s  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h .  ( P l e a s e  s e e  A n n e x  "F9 f o r  a n  o v e r v i e w  o f  C u r r e n t  
D i v i s i o n a l  C o m m i t t e e s  i n v o l v e d  i n  a s s e s s e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  p r o g r a m m e  a r e a s . )  W h e r e  l o c a l  c a p a c i t y  i s  weak b u t  t h e  
r e s e a r c h  i s  i m ~ o r t a n t ,  s t e p s  m a y  b e  t a k e n  t o  d e v e l o o  t h e  l o c a l  
1 
o r  r e q i o n a l  c a p a c i t y  o f  i n d i v i d u a l s  and i n s t i t u t i o n s  e i t h e r  
t h r o u g h  D i v i s i o n a l  a c t i v i t i e s  o r  i n  c o o ~ e r a t i o n  w i t h  o t h e r  4 
u n i t s  o f  t h e  C e n t r e .  
P 
P e r i o d i c  u p d a t e s  o f  o n q o i n q  ~ r o j e c t s ,  i n s t i t u t i o n a l  
.;I 
v i s i t s  b y  t r a v e l l i n q  s t a f f ,  m a i n t e n a n c e  o f  an a c t i v e  c o n t a c t  
l i s t ,  r e v i e w  o f  t r i p  r e p o r t s ,  a t t e n d a n c e  a t  i n t e r n a t i o n a l  
I 
m e e t i n g s ,  m e m b e r s h i p  i n  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  and r e s e a r c h  
n e t w o r k s ,  a1 1 p r o v i d e  t.he b a c k q r o u n d  t h r o u a h  w h i c h  d e s e r v i n q  
p r o j e c t s  may b e  i d e n t i f i e d  and  e n c o u r a q e d .  
il 
Over  and  a b o v e  t h e  q e n e r a l  c r i t e r i a  u s e d  b y  t h e  
I 
C e n t r e  and  t h e  B o a r d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a c c e o t a b i l i t y  o f  
o r o . i e c t s  f o r  S u D ~ o r t ,  t h e  D i v i s i o n  q i v e s  h e e d  t o  n a t i o n a l  4 
p r i o r i t i e s ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  d i r e c t  b e n e f i t  f o r  d e v e l o ~ m e n t  
I 
and r e d u c t i o n  o f  D o v e r t , ~ ,  t r a i n i n q  i n  r e s e a r c h  s k i l l s  o r  t h e i r  
i m p r o v e ~ e n t ,  and  t h e  m a i n t e n a n c e  o r  d e v e l o p n e n t  o f  
P 
i n s t i t u t i o n a l  r e s e a r c h  c a p a c i t y .  O t h e r  s t a n d a r d  c r i t e r i a  f o r  
r e s e a r c h  s u c h  as  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  o b j e c t i v e s ,  s o u n d  a 
m e t h o d o l o q y ,  w i  11  i n g n e s s  t o  c o m m i t  l o c a l  r e s o u r c e s ,  e t c .  a r e  
assumed t o  b e  a  n e c e s s a r y  D a r t  o f  e a c h  p r o j e c t .  s 
4 
I n  a s s e s s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  r e s e a r c h  w h i c h  has  b e e n  
s u p p o r t e d ,  t h e  D i v i s i o n  l o o k s  t o  t h e  u s e f u l n e s s  o f  new rpi 
k n o w l e d q e  q a i n e d  w h i c h  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p r o b l e m  b e i n g  
r e s e a r c h e d ,  new s o l u t i o n s ,  i m p r o v e m e n t  o f  o n q o i n g  Droqrammes,  i 
c o r p ? r d t i v e  a ~ o l  i c a t i c n  t o  o t h e r  c e n t r e s  o r  n a t i o n s ,  aqd 
w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  l e a d  t o  f u r t h e r ,  m o r e  fo:ussed, r e s e a r c h  
o n  t h e  p r o b l e m .  I n c r e a s e d  a b i l i t y  o f  t h o s e  who c o n d u c t e d  t h e  
r e s e a r c h  i s  a l s o  i m p o r t a n t ,  as i s  an a s s e s s m e n t  o f  w h e t h e r  
s u p p o r t  o f  t h e  p r o j e c t  h a s  s t r e n g t h e n e d  o r  e n r i c h e d  t h e  
g e n e r a l  e n v i r o n m e n t  f o r  f u r t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h .  
P r o j e c t s  a r e  c a n c e l l e d  r a r e l y ,  b u t  u n d e r  some c i r c u m s t a n c e s  i t  
becomes n e c e s s a r y .  
The R e v i e w  C o r m i t t e e  was s a t i s f i e d  t h a t  t h e  D i v i s i o r ~  
i s  u s i n q  a p p r o p r i a t e  m e c h a n i s m s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  and 
a s s e s s m e n t  o f  o r o j e c  t s  and  makes  no r e c o m m e n d a t  i o n  f o r  c h a n q e  
o t h e r  t h a n  w h a t  i s  i m ~ l i e d  i n  r e c o m m e n d a t i o n s  11 t o  V I  a b o v e .  
The C o m m i t t e e  a l s o  d r a w s  t h e  a t t e n t i o n  o f  G o v e r n o r s  t o  
Annex " 6 "  w h i c h  i s  a  r e c e n t  D i v i s i o n a l  P u b l i c a t i o n s  L i s t ,  
i l l u s t r a t i n g  some o f  t h e  w o r k  c o m p l e t e d  b y  t h e  D i v i s i o n .  
T h e r e  . a r e  t w o  r e l a t e d  i s s u e s ,  h o w e v e r ,  t o  w h i c h  t h e  
R e v i e w  C o m m i t t e e  q a v e  some a t t e n t i o n .  T h e  f i r s t  i s  t h e  u s e  
made o f  p r o g r a m m e  o f f i c e r s  b a s e d  i n  R e g i o n a l  O f f i c e s .  The  
s e c o n d  i s  t h e  n a t u r e  o f  t r a i n i n g  o f  p r o q r a m m e  o f f i c e r s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  b a s i n s  Droaramme o f f i c e r s  i n  
d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s ,  t h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h i s  i s  a  
p r a c t i s e  w i t h  many a d v a n t a q e s .  T h e r e  a r e  l i m i t s  t o  t h e  d e p t h  
o f  k n o w l e d a e  a  p roa ramme o f f i c e r  b a s e d  i n  O t t a w a  c a n  a c q u i r e  
a b o u t  t h e  n e e d s  a n d  e n v i r o n m e n t  f o r  r e s e a r c h  i n  v a r i o u s  
c o u n t r i e s  i n  s ~ i t e  o f  e x t e n s i v e  t r a v e l ,  v i s i t s  t o  i n s t i t u t i o n s  
i 
l 
a n d  r e s e a r c h e r s  o r  t h e i r  v i s i t s  t o  O t t a w a ,  a n d  t h e  Y 
i n t e l l  i q e n c e  q a t h e r e d  b y  means  o f  t r i p  r e p o r t s ,  p r o j e c t -  
r e l a t e d  d o c u m e n t a t i o n ,  c o v m i s s i o n e d  c o n s u l t a n c i e s ,  and  t h e  P 
r e s t .  T h e  v a l u e  o f  h a v i n g  p r o g r a m m e  o f f i c e r s  i n  t h e  f i e l d  i s *  
S 
t o  b r i n q  a  d e p t h  o f  u n d e r s t a n d i n a  t o  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  
i s s u e s ,  p r o c e d u r e s ,  e n v i r o n m e n t s ,  n e e d s ,  a n d  a  c l o s e r  c o n t a c t  " 
P 
w i t h  i n s t i t u t i o n s  a n d  r e s e a r c h e r s  t h r o u q h  w h i c h  t h e y  c a n  b e  
e n c o u r a q e d  a n d  a d v i s e d .  I t  was n o t  f e l t  t o  b e  i m p e r a t i v e  i 
t h a t  p r o q r a m m e  o f f i c e r s  a p p o i n t e d  t o  t h e  r e g i o n s  b e  n a t i v e s  o f  
1 
t h o s e  r e g i o n s .  T h e r e  a r e  a d v a n t a q e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  b o t h  
t o  b e i n g  a  n a t i v e  a n d  b e i n g  a n o n - n a t i v e .  T h e  m o s t  i m ~ o r t a n t *  
.I 
f a c t o r s  w o u l d  b e  t h e  r e s D e c t  i n  w h i c h  t h e  o f f i c e r  w o u l d  b e  
h e l d  b y  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  r e a i o n ,  t h e  o f f i c e r ' s  a b i l i t y  t o  r 
r e l a t e  t o  r e g i o n a l  n e e d s ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n q  o f  r e q i o n a l  
1 i s s u e s .  
F o r  t h e  p r o g r a m m e  o f f i c e r  w o r k i n g  i n  t h e  r e g i o n s  
t h e r e  a r e  some d i s a d v a n t a g e s  as  w e l l .  T h e s e  w o u l d  i n c l u d e  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e l a t i n g  t o  a n d  u n d e r s t a n d i n q  t h e  f u l l  r a n q e  
o f  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  m i q h t  e n g a q e  i n  a  q i v e n  ' 
r e g i o n  ( i . e .  t h e  g e n e r a l i s t - s p e c i a l i s t  q u e s t i o n ) ,  t h e  d a n g e r  
o f  b e c o m i n g  i s o l a t e d  f r o m  m a j o r  d e v e l o p m e n t s  a t  t h e  D i v i s i o n a l  
a n d  p r o q r a m m e  l e v e l  i n  O t t a w a ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
d i s c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
r e s e a r c h e , - s  a n d  i n s t i t u t i o r l s  b v  p r o a r a m ~ e  o f f i c e r s  b z s e d  i n  
t h e  r e q i o n s  a n d  t h o s e  b a s e d  i n  O t t a w a  who t r a v e l  e x t e n s i v e l y  
i n  t h e  r e q i o n .  W i t h  t h e  b e s t  o f  i n t e n t i o n s ,  c o n f u s i o n  may 
s t i  1 1  d e v e l o p .  
E v e n  t h o u q h  t h e r e  m a y  b e  a  f e w  t e c h n i c a l  
d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  h a s i n q  p r o q r a m m e  o f f i c e r s  i n  t h e  
f i e l d  a n d  w h i l e  r e c o q n i z i n g  t h e  i m ~ o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n a  a  
s t r o n a  c o r e  o f  o f f i c e r s  a t  t h e  o r o q r a m m e  l e v e l  i n  O t t a * a ,  t h e  
R e v i e w  C o m ~ i t t e e  f a v o u r s  t h e  i n c r e a s e  o f  D r o g r a m r e  o f f i c e r s  
a s s i g n e d  t o  t h e  r e a i o n s ,  p e r h a p s  e n c o u r a g i n g  t h e  r o t a t i o n  o f  
o f f i c e r s  b e t w e e n  O t t a w a  a n d  t h e  r e q i o n a l  O f f i c e s .  
R e c o m m e n d a t i o n  V I I  
T h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  s h o u l d  c o n s i d e r  
m e a n s  f o r  i n c r e a s i n g  i t s  c o m p l e m e n t  o f  p r o q r a m m e  
o f f i c e r s  a s s i g n e d  t o  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e s  w h i l e  
n o t  l o s i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  H e a d  O f f i c e  s t a f f .  
T h e  s e c o n d  i s s u e  was t h a t  o f  t h e  b a c k g r o u n d ,  
t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  o f  p r o g r a m m e  o f f i c e r s .  ( P l e a s e  s e e  
A n n e x  " C 9  f o r  t h e  D i v i s i o n ' s  O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t  a n d  a  
b r i e f  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  Q u a l i f i c a t i o n s  o f  i t s  o f f i c e r s  a n d  
s t a f f . )  I t  was r e c o q n i z e d  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  h i q h  
l e v e l  o f  c r e d i b i l i t y  w i t h  i n s t i t u t i o n s  and r e s e a r c h e r s  i n  
d e v e l o ~ i n g  c o u n t r i e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  p r o q r a q v e  
o f f i c e r s  w i t h  s o u n d  c r e d e n t i a l s  who a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  
c u r r e n c y  w i t h  m e t h o d o l o q i e s  a n d  s u b s t a n t i v e  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s .  The  R e v i e w  C o m m i t t e e  was q i v e n  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  an  e a r l i e r ,  i m p l i c i t ,  p o l i c y  h e l d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  a  r e l a t i v e l y  r e g u l a r  t u r n o v e r  o f  proqramrne o f f i c e r s  
w h i c h  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  i n - i e c t i o n  o f  m o r e  r e c e n t l y  t r a i n e d  
o r  u p - d a t e d  p r o f e s s i o n a l s  i n t o  t h i s  p e r s o n n e l  c a t e q o r y  and 
t h a t  t h e  t e n u r e  o f  p rog ramme o f f i c e r s  was e x p e c t e d  t o  b e  
somewhat  b r i e f .  I n  f a c t ,  t h i s  t e n u r e  now a p p e a r s  t o  b e  
l e n q t h e n i n a .  T h a t  b e i n g  t h e  c a s e ,  t h o u g h t  m u s t  be q i v e n  t o  
e n s u r  i n q  t h e  h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  o f  p roq ramme 
o f f i c e r s .  T h i s  c o u l d  b e  done ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  m i n i -  
i 
s a b b a t i c a l s ,  q u a s i - s a b b a t i c a l s ,  p a r t - t i m e  s a b b a t i c a l s ,  o r  
e x t e n d e d  s a b b a t i c a l s ,  t o  a l l o w  t h e m  t o  ~ a r t i c i ~ a t e  i n s p e c i a l  q 
t r a i n i n q  p r o g r a m m e s ,  u n i v e r s i t y  c o u r s e s ,  o n a o i n q  r e s e a r c h  
D r o j e c t s  ( e s p e c i a l l y  i n  d e v e l o ~ i n q  c o u n t r i e s ) ,  o r  t o  a l l o w  
t h e m  t o  p u r s u e  a p p r o v e d  p e r s o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o r  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  e n h a n c e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  
( e . q .  t e m p o r a r y  s e c o n d m e n t  t o  a  u n i v e r s i t y ,  r e s e a r c h  1 
i n s t i t u t e ,  o r  a n o t h e r  d o n o r  a g e n c y ) .  C l e a r l y ,  i n  s u c h  
Y 
i n s t a n c e s ,  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h e  c o n t r a c t u a l  
o b l i q a t i o n  o f  s u c h  o f f i c e r s  t o  t h e  C e n t r e .  
a 
P r c f e s s i o n a l  s t a f f  a r e  e n c o u r a q e d  t o  k e e p  a b r e a s t  o f  
t h e i r  f i e l d s  b v  p u b l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  s u c h  as 
a t t e n d i n a  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n q s .  Some h a v e  a l s o  t a u q h t  
c o u r s e s  a t  l o c a l  u n i v e r s i t i e s .  S u p p o r t  a n d  a d v i n i s t r a t i v e  
s t a f f  a r e  e n c o u r a ~ e d  t o  t a k e  c o u r s e s  i n  f i e l d s  r e l e v a n t  t o  
t h e i r  u n i t  a n d  a r e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  C e n t r e  if t h e y  
s u c c e s s f u 1 1 . v  c o m p l e t e  t h e m ;  new c o u r s e s  a r e  u s u a l l y  i n  t h e  
f i e l d  o f  a c c o u n t i n a ,  m a n a q e m e n t ,  c o m p u t e r  s k i l l s ,  a n d  F r e n c h  
a n d  S p a n i s h  t r a i n i n q .  
I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  do  
r e s e a r c h  i n v o l v i  n q  p r i m a r y  d a t a  c o l  l e c t  i o n  a n d  a n a l y s i s  w h i l e  
w o r k i n g  a t  I D R C .  T h e y  o f t e n  c a n ,  h o w e v e r ,  w r i t e  s t a t e  o f  t h e  
a r t  r e v i e w s  o r  u n d e r t a k e  s y n t h e t i c  w o r k ;  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e y  w i s h  i n  t h e  l o n q - r u n  t o  p u r s u e  t h e i r  r e s e a r c h  c a r e e r s  i s  
a  d i l e m m a  t h e y  c a n  r e s o l v e  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e i r  own 
l o n a - t e r m  c a r e e r  e x p e c t a t i o n s .  
T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  C e n t r e  
e x p l o r e  m e a n s  b y  w h i c h ,  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  
p o l i c y  a n d  p r a c t i c e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a t u r e  
o f  p r o g r a m m e  o f f i c e r s  c a n  b e  m a i n t a i n e d  a n d  
e n h a n c e d .  
R e s ~ o n s i v e n e s s  a n d  I n i t i a t i v e  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  i s  a  p a s s i v e  
1 
r e s p o n d e n t  t o  r e q u e s t s  f o r  h e l p  f r o m  t h e  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s  
as  a a a i n s t  an  a c t i v e  i n s t i a a t o r  o f  s p e c i f i c  r e s e a r c h  p r o j e c t s  , 
w a s  c o n s i d e r e d  a t  l e n g t h  b y  t h e  R e v i e w  C o m m i t t e e .  I n  f a c t ,  
t h e  d i c h o t o m y  o f  r e s p o n s i v e n e s s  a n d  i n i t i a t i v e  i s  s o m e w h a t  s 
m i s l e a d i n g .  S t i m u l u s  b e g e t s  r e . s p o n s e  w h i c h  b e q e t s  s t i m u l u s  
4 
w h i c h  b e q e t s  r e s p o n s e  i n  a  s p i r a l  c h a i n  o f  e v e n t s  w h o s e  
o r i q i n s  a r e  o f t e n  o b s c u r e .  As we h a v e  s e e n  i n  t h e  e a r l i e r  * 
Q 
s e c t i o n ,  t h e  o r i q i n  o f  a  p r o j e c t  w h i c h  i s  a ~ p r o v e d  o r  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  B o a r d  may b e  a  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  f r o m  a  u 
r e s e a r c h e r  o r  i n s t i t u t i o n  t o  t h e  C e n t r e  i n  O t t a w a ,  f r o m  t h e  
4l 
p r o d d i n q  o f  p r o q r a m m e  o f f i c e r s  who h a v e  a r r a n q e d  a  r e g i o n a l  o r  
i n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  t o  e x ~ l o r e  i s s u e s ,  o r  f r o m  a n y  o n e  o f  a 
1 
n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  f a l l  b e t w e e n  t h e s e  t w o .  
T h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  e m p h a s i z e  
r e s p o n s i v e n e s s  o v e r  i n i t i a t i v e  a n d ,  when p r o d d i n a ,  t o  w 
e m p h a s i z e  i t s  own m i n i m a l  ~ r o f i l e ,  i s  t h e  D i v i s i o n a l  t 
1 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  B o a r d  a n d  C e n t r e  p o l i c y .  T h i s  s e n s i t i v i t y  
i s  a d m i r a b l e  a n d  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  I t  was f e l t  b y  t h e  a 
R e v i e w  C o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  t h a t ,  q i v e n  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
C e n t r e  a n d  i t s  w o r k ,  t h e  D i v i s i o n  s h o u l d  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  
t a k i n g  a  m o r e  d i r e c t  r o l e  w h e r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  b u t  
4 
r e s e a r c h e r s  a r e  weak a n d  t h e  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t  i s  f r a g i l e .  
The i r t e n t  i n  s u c h  c i r c u ~ s t a n c e s  s h o u l d  a l w a y s  b e  t o  w i t h d r a w  
d i r e c t  i v e n e s s  when r e s e a r c h e r s  and e n v i r o n m e n t  a r e  
s t r e n a t h e n e d ,  and t o  s t u d i o u s 1  y a v o i d  d e p e n d e n c y  on t h e  
D i v i s i o n .  
Recommendat  i o n  I X 
Where c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t ,  t h e  D i v i s i o n ,  
m a i n t a i n i n q  i t s  s e n s i t i v i t y  t o  l o n q e r  t e r m  
o b j e c t i v e s ,  s h o u l d  i n t e r p r e t  i t s  m a n d a t e  t o  
i n c l u d e  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  r e s e a r c h  w i t h i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
The  R e v i e w  C o m m i t t e e  c o n s i d e r e d  t h e  e m p h a s i s  w h i c h  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  h a s  q i v e n  o v e r  t h e  y e a r s  t o  t h e  c o n c e D t  
o f  " s e e d  m o n e y " .  T h e  i n t e n t  o f  " s e e d  m o n e y "  i n c l u d e s  t h e  
i d e a  t h a t  a  p r o j e c t  b e  s u p ~ o r t e d  t o  D r o v e  i t s  w o r t h i n e s s  f o r  
s u p p o r t  o r  c o n t i n u a t i o n  b y  IDRC i t s e l f  o r  a n o t h e r  d o n o r  
a g e n c y ,  b y  g o v e r n m e n t  o r  o n e  o f  i t s  m i n i s t r i e s ,  o r  b y  some 
o t h e r  m e c h a n i s m  b.v w h i c h  a  r e s e a r c h  w i t h  u s e f u l  o r  e x c i t i n g  
p o s s i b i l i t i e s  may b e  c o n t i n u e d .  I t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  i d e a  o f  
a g r e e i n g  t o  b e  t h e  f i r s t  c o n t r i b u t o r  t o  a  p r o j e c t  w h i c h  may 
r e c e i v e  s u b s t a n t i a l  f u n d s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  O r ,  i n d e e d ,  i t  
may i m p l y  t h a t  a  r e s e a r c h  s u c c e s s f u l l y  c o n c l u d e d  i s  l i k e l y  t o  
spawn a  s e r i e s  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  s u p p o r t e d  t h r o u g h  a  number  
o f  means  o r  t o  s t r e n g t h e n  t h e  r e s e a r c h  i n f r a s t r u c t u r e .  By 
4 
i m p 1  i c a t  i o n ,  s e e d  m o n e y  i n v o l v e s  a  s h o r t - t e r m  c o m m i t m e n t  o f  
t h e  d o n o r .  
s 
M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  n a t u r e  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  , 
s o c i a l  s c i e n c e s ,  i t s  u t i l i t y ,  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  i s  n o t  s h o r t  
I t e r m .  S u c c e s s f u l  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  o f t e n  r e a u i r e s  m a n y  
y e a r s  t o  d e v e l o p ,  a s s e s s ,  a n d  a p p l y  o r  d i s s e m i n a t e .  T h e  
4 
b r e a k i  na  down o f  e a r  1  i e r  u n s u c c e s s f u l  a t t i t u d e s  and  p r a c t i c e s  
i s  a  s l o w  p r o c e s s  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  S o c i a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h  w h i c h  i s  s h o r t  t e r m  c a n  e v a p o r a t e  a l l  t o o  r e a d i l y  a s  
w o u l d  a  s o l a s h  a f  w a t e r  i n  t h e  S a h e l .  T h r e e - y e a r ,  o r  e v e n  @ 
s h o r t e r ,  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  s o m e t i m e s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  
4 
e i t h e r  t o  s o l v e  a p r o b l e m  o r  t o  p r e p a r e  a  p r o j e c t  f o r  a n o t h e r  
s u p p o r t e r .  Y o w e v e r ,  m u c h  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  r e q u i r e s  
l o n g  g e s t a t i o n  a n d  t r a i n i n q  o f  s c h o l a r s  b e f o r e  i t  comes  t o  
f r u i t i o n .  I t  i s  a l s o  a D p a r e n t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  e n v i r o n r n e n t , q  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n q l y  : 
ir 
u n f a v o u r a b l e  a n d  t h a t  l e s s  f u n d i n g  i s  a v a i l a b l e  t h a n  i n  f o r w e r  
y e a r s .  
T h e r e  a r e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o v i d i n g  l o n q  a 
t e r m  s u p p o r t  t o  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o r  i n s t i t u t i o n s  i n  
w 
d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s .  T h e  l a r g e r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
D i v i s i o n a l  f u n d s  c o m m i t t e d  t o  l o n g e r  t e r m  D r o j e c t s ,  t h e  l e s s  3 
w h i c h  i s  a v a i l a b l e  t o  r e s p o n d  t o  new n e e d s ;  r e s e a r c h e r s  a n d  
4 
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  h a v e  become l o n q - t e r m  r e c i o j e ~ t s  o f  I D R C  
f u n d i n c  mav s u f f e r  s e r i o u s  d i s l o c a t i o n  when f u n d s  a r e  
t e r m i n a t e d  o r  r e d u c e d .  T h e r e  i s  a  d i l e m m a  h e r e ,  f o r  t h e  
C e n t r e  i s  much  m o r e  c o n c e r n e d  f o r  i n s t i t u t i o n  b u i l d i n g ,  
~ e r s i s t e n c e ,  a n d  t h e  s t r e n g t h e n i n q  o f  a  r e s e a r c h  manaqement  
b a s e  t h a n  f o r  " q u i c k  a n d  d i r t y "  c o n t r a c t  r e s e a r c h  w h i c h  o f t e n  
h a s  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t s ,  y e t  u n d u e  d e p e n d e n c y  on t h e  C e n t r e  
i s  t o  be  d i s c o u r a q e d .  The d i l e m m a  f o r  t h e  D i v i s i o n  i s  t o  
n a i n t a i n  a  maxi mu^ f l e x i b i  1 i t y  t o  r e s p o n d  w h i l e  r e c o q n i z i n a  
t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  p u r s u i t  o f  some p r o . i e c t s  may c a l l  f o r  m a q y  
y e a r s  o f  s u p p o r t .  A l s o  a  s h o r t e r  t e r m  c o m m i t t m e n t  e n c o u r a g e s  
r e s e a r c h e r s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  s e e k  a l t e r n a t i v e  f u n d i n g  w h i l e  
l o n g e r  t e r m  s u p p o r t  may make t h e m  d e p e n d e n t  o n  I D R C  f u n d i n q .  
R e c o m m e n d a t i o n  X 
I n  t e r m s  o f  , p l a n n i n g  i t s  a l l o c a t i o n s  a n d  
p r i o r i t i e s ,  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  
s h o u l d  q i v e  h e e d  t o  a  b a l a n c e  o f  s h o r t e r  
t e r m  a n d  l o n q e r  t e r m  a l l o c a t i o n  o f  p r o j e c t  
s u p p o r t .  
T h e  C o o r d i n a t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  
The R e v i e w  C o m m i t t e e  h a s  n o t e d  t h e  a t t e m p t s  b y  t h e  
I 
D i v i s i o n  t o  e n s u r e  a w a r e n e s s  and i n v o l v e ~ e n t  o f  C a n a d i a n  
r e s e a r c h e r s  and  s c h o l a r s  i n  t h i r d  w o r l d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  4 
t h r o u q h  s u p p o r t  f o r  a r e a  s p e c i f i c  C a n a d i a n  L e a r n e d  S o c i e t i e s .  
I 
I n d e e d ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  t a k e n  s t e p s  t o  e v a l u a t e  t h e  
u s e f u l n e s s  and  i m p a c t  o f  s u c h  s u p p o r t .  I n  f a c t ,  t h i s  s u p o o r t  
4 
h a s  p r o v e n  t o  be  o f  l i m i t e d  v a l u e  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
l e a r n e d  s o c i e t i e s  i n v o l v e d .  T h e  D i v i s i o n  h a s  r i g h t l y  9 
c o n t i n u e d  i t s  s u p p o r t  b u t  s h o u l d  a l s o  p r e s s  f o r  mo re  d i r e c t  
i n v o l v e m e n t  f r o m  t h e  s o c i e t i e s  o r  e x t e n d  i t s  s u p p o r t  t o  o t h e r  11 
s o c i a l  s c i e n c e  l e a r n e d  s o c i e t i e s  w h e r e  t h e r e  m i g h t  be a  
1 
g r e a t e r  c o m m i t m e n t  and i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
D i v i s i o n .  a 
C a n a d i a n  e x p e r t i s e  h a s  n o t  b e e n  u s e d  e x t e n s i v e l y  b y  1 
t h e  D i v i s i o n  a l t h o u q h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  P roq ramme 
a 
w i l l  p e r m i t  a  w i d e r  u s a q e  of  C a n a d i a n  e x p e r t s  and r e s o u r c e s .  
M o s t  u s e  o f  C a n a d i a n  e x p e r t s  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  s p e c i f i c  
I 
i n s t a n c e s  w h e r e  l o c a l  o r  o t h e r  d e v e l o p i  nq c o u n t r y  p e r s o n n e l  
h a v e  n o t  b e e n  a v a i l a b l e  and  m o s t  o f  t h e s e  w o u l d  e n t a i l  a 
s h o r t - t e r m  v i s i t s  t o  p r o j e c t s  o r  p r o j e c t  p l a n n i n q  m e e t i n q s  a n d  
Y 
t h e  w r i t i n g  o f  r e q i o n a l  s u r v e y s  o f  r e s e a r c h  D r i o r i t i e s  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  l o c a l  e x p e r t s .  4 
Tf le  D i v i s i o n  m o n i t o r s  c l c s ~ l y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
o t h e r  d o n o r  a g e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e y  a r e  P e c q r a p h i c a l l y  
b a s e d  a n d  h a v e  r e g i o n a l  o f f i c e s ,  t o  e n s u r e  a l l  O D D O r t u n i t i e ~  
f o r  s e c t o r a l  a n d  r e g i o n a l  c o o r d i n a t i o n  a r e  t a k e n .  T h i s  o f t e n  
r e s u l t s  i n  j o i n t  p r o . j e c t s  a n d  a  c o n s o r t i u n  o f  d o n o r s .  T h e  
D i v i s i o n  s h a r e s  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  w i t h  o t h e r  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a q e n c i e s  a n d  a  n u m b e r  o f  s ~ c c e s s f u l  
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  ~ l a n n e d  a n d  c o o r d i n a t e d  w i t h  o t h e r  
a a e n c i e s .  E q u a l l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new r e s e a r c h  a r e z s  o r  
t h e m e s  h a s  s o ~ e t i m c s  i n v o l v e d  r e v i e w  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
o t h e r  d o n o r s  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e m .  I n  some t h e m a t i c  
a r e a s ,  c o o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e s  o f  d o n o r s  m e e t  o r  j o i n  i n  
w o r k i n g  g r o u p s  w h i l e  r e m a i n i n p  s e n s i t i v e l y  a w a r e  o f  t h e  
d a n q e ~ s  t h a t  " a r o u p i n q "  m a y  h a v e  o n  r e q i o n z l  r e s e a r c h  
i n i t i a t i v e s .  
T h e  D i v i s i o n  h a s  a l s o  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  s u p p o r t  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  r e q i o n a l  n e t w o r k s  a n d  t h e  s h a r i  na  o f  r e s e a r c h  
r e s u l t s  t h r o u g h  w o r k s h o p s  a n d  s e m i n a r s  w h e r e b y  r e s e a r c h e r s ,  
p r i m a r i l y  f r o m  n e i g h b o u r i n q  t h i r d  w o r l d  c o u n t r i e s ,  c a n  m e e t  
a n d  s h a r e  p r o g r e s s ,  p r o b l e m s ,  a n d  r e s u l t s .  
We n o t e  a n d  w e l c o m e  t h a t  t h e  D i v i s i o n  h a s  d e v e l o p e d  
g u i d e 1  i n e s  f o r  a p p l i c a t i o n s  t o  t h e  C o o p e r  a t  i v e  P r o g r a m m e  a n d  
t h e  C o m m i t t e e  r e g a r d s  t h i s  a s  a  t i m e l y  a n d  f i t t i n g  0 p P O r t u n i t - y  
t o  e n l i s t  t h e  t a l e n t s  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o f  C a n a d a  a n d  o t h e r  
c o u n t r i e s  and t o  f o s t e r  c o o p e r a t i o n  i n  r e s e a r c h  o n  d e v e l o p m e r  
p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n q  r e q i o n s  f o r  
t h e i r  m u t u a l  b e n e f i t .  
R e c o m m e n d a t  i o n  X I  
C o n s o n a n t  w i t h  t h e  I D R C  A c t ,  p a r a s r a p h  4 . f 1 )  ( a )  
a n d  ( d )  t h a t  t h e  D i v i s i o n  b e  e n c o u r a q e d  t o  
i n v o l v e  C a n a d i  an s o c i  a1 s c i e n c e  r e s e a r c h  s c h o l  a r s  
i n  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o ~ m e n t  p r o b l e m s .  
S u c c e s s e s  a n d  F a i l u r e s  
1 
No o r q a n i z a t i o n  w h i c h  u n d e r t a k e s  t h e  s u p p o r t  o f  
Y 
i n n o v a t i v e  a n d  r i s k y  p r o j e c t s  i n  a  l o o s e l y - d e f i n e d  and  
m e t h o d o l o q i c a l l y  d i v e r s e  a r e a  s u c h  as  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  wb 
o p t i m i z e d  o b j e c t i v e s  o f  a c h i e v e m e n t  c a n  h o p e  t o  r e c o r d  a n  
u n e n d i n g  l i s t  o f  s u c c e s s e s .  T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  f i n d s ,  
QP 
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s u c c e s s e s  o u t w e i q h  t h e  f a i l u r e s  by a  l a r a r e j  
@I 
m a r g i n  a n d  t h a t  t h e  f a i l u r e s  h a v e  b e e n  l a r ~ e l y  u n f o r e s e e a b l e  
S u c c e s s  i s  a  s l i o p e r y  c o n c e p t  i n  a  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  4 
c o n t e x t .  I n  a  s u p e r f i c i a l  w e i s h i n q  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
d i s t i n g u i s h  f r o m  a m b i v a l e n c e  o r  f a i l u r e .  An a m b i o u o u s  r e s  4 
m a y  h a v e  f a r - r e a c h i n g  s i d e  e f f e c t s  s u c h  as r o u s i n ~  t h e  1 
i n t e r e s t  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  i n s t  i t  u t  i o n s  o r  a c e n c i e s ;  r a y  
i m p r o v e  t h e  s k i l l s  o f  r e s e a r c h e r s  o r  m a k e   the^ r o r e  s e n s i t i v e  
t o  i s s u e s  o r  m e t h o d s ;  a n d  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t r e n q t h e n i n c  
o f  t h e  r e p i o n a l  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  
S o m e t i m e s  t h e  f a i l u r e  o f  a  p r o j e c t  i s  d u e  t o  f a c t o r s  q u i t e  
o u t s i d e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  D i v i s i o n  o r  t h e  C e n t r e .  
T h e  D i v i s i o n  p o i n t s  w i t h  p r i d e  t o  t h e  T e c h n o l o q y  
P o l i c y  h ' o r k s h o ~ s ,  t h e  C a r i b b e a n  T e c h n o l o q y  P o l i c y  S t u d i e s ,  t h e  
S T P I  s t u d i e s  ( i n c l u d i n q  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  Uh' fTD 
d e b a t e s ) ,  I m p a c t ,  a n d  R R A G .  On a  m o r e  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  
l e v e l ,  t h e r e  a r e  i n n u m e r a b l e  e x a m p l e s  o f  s u c c e s s f u l  s t u d i e s  
w h i c h  h a v e  m e t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C e n t r e ' s  m a n d a t e .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u i t a b l e  l o c a l  i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t  a  f a c t o r  w h i c h  s o m e t i m e s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  r e l a t i v e  
s u c c e s s  o f  a  p r o j e c t  i s  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  t h e  p r o q r a m r n e  
o f f i c e r  h a s  a v a i l a b l e  t o  d e v o t e  t o  i t .  W i t h o u t  q u e s t i o n ,  t h e  
p r o g r a m m e  l o a d  o f  o f f i c e r s  i s  h e a v y  a n d  t h e i r  d e v o t i o n  t o  
t h e i r  w o r k  l e a d s  t h e m  t o  s t r e t c h  t h e i r  c a p a c i t y  t o  a  m a x i m u r .  
( P l e a s e  r e f e r  t o  A n n e x  " D m  f o r  a n  O v e r v i e w  o f  t h e  W o r k l o a d  
o f  P r o q r a m m e  O f f i c e r s . )  A k n o w l e d g e a b l e  p r o f e s s i o n a l  e n g a g e d  
i n  c r e a t i v e l y  a s s i s t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o j e c t  a l s o  
c a l l s  o n  d i f f e r e n t  s k i l l s  a n d  i n t e r e s t s  t h a n  o n e  who 
s y m p a t h e t i c a l  l y  m o n i t o r s  a n d  a d v i s e s  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
a  p r o j e c t  as  i t  u n f o l d s .  T h e  t w o  s e t s  o f  s k i l l s  a r e  n o t  
a l w a y s  e q u a l  i n  t h e  same p r o q r a r n n e  o f f i c e r  y e t  e m u h a s i s  on t h e  
o n e  o r  t h e  o t h e r ,  o r  m e r e l y  t i m e  a v a i l a b l e  t o  a i v e  d u e  r e q a r d  
t o  t h e  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  m a y  b e  a  m a j o r  c o n t r i b u t o r  t o  s u c c e s s ,  
o r  f a i l u r e .  T h e r e  m a y  b e  d a n q e r s  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  
r o l e  o f  p r o g r a m m e  o f f i c e r  y e t  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f e e l  t h e y  a r e 1  
n o t  a b l e  t o  p r o v i d e  a s  m u c h  s u p p o r t  t o  m o s t  p r o j e c t s  as t h e y  
c o u l d  p r o f i t a b l y  u s e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  D i v i s i o n  m i g h t  w i s h  
t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t s  w i t h  t h e  a 
c a p a c i t y  o f  r e l i e v i n q  p r o g r a m m e  o f f i c e r s  o f  some o f  t h e i r  m o r e  
t i m e  c o n s u m i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s .  I 
C 
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  t h e r e  m i q h t  
b e  some t y p e s  o f  p r o j e c t s  i n  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  s h o u l d  c l e a r l y  * 
n o t  e n g a g e .  O t h e r  t h a n  t h e  a r e a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  w h i c h  
m u s t  b e  a p ~ r o a c h e d  w i t h  s e n s i t i v i t y  a n d  d u e  c a u t i o n ,  t h e  o n l y  r 
a r e a s  we i d e n t i f i e d  t h a t  m u s t  b e  a v o i d e d  a r e  t h o s e  w h i c h  w o u l d  
i n v o l v e  i n t e l l i g e n c e  g a t h e r i n g ,  o r  d e l i b e r a t e  i d e n t i f i c a t i o n  a 
a n d  s u p p o r t  o f  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s  i n  t h e  name o f  
I 
s o c i  a1 s c i e n c e  r e s e a r c h .  
I 
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  h a s  n o  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t  i o n s  
a t  t h i s  p o i n t  b u t  d r a w s  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  t h e  
c o m m e n t s  made  a b o v e .  
C o n s t r a i n t s  o n  D i v i s i o n a l  A c t i v i t i e s  
The  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n ,  as t h e  C e n t r e  i t s e l f ,  
h a s  d e v e l o p e d  an e n v i o u s  r e p u t a t i o n  f o r  i n n o v a t i v e n e s s  and 
c r e a t i v i t y .  The R e v i e w  C o m m i t t e e  f e l t  i t  i m p o r t a n t  t o  l o o k  
t o  s t r u c t u r e s  and  p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h e  D i v i s i o n  and t h e  
C e n t r e ,  and t o  f a c t o r s  o u t s i d e ,  w h i c h  m i g h t  s t i f l e  t h e  wo rk  
w h i c h  i s  b e i n q  d o n e  o r  i n h i b i t  i t s  c o n t i n u a t i o n .  
T h e  h e a v y  w o r k l o a d ,  i n c l u d i n g  t r a v e l  t i m e ,  on  
p r o ~ r a m m e  o f f i c e r s  and  t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  s t a y  a t  t h e  
l e a d i n g  e d s e  o f  r e s e a r c h  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i s c i p l i n e s  have  
a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  as p o t e n t  i a1 c o n s t r a i n t s .  A n a r r o w e r  
f o c u s  o f  o r  i o r  i t i e s ,  m o r e  c o m ~ r e h e n s i v e  s t r a t e q i c  p l  a n n i n a ,  
o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h  and  u p q r a d i n q ,  and t h e  
p r o v i s i o n  o f  s u p p o r t  t o  a1 l e v i  a t e  a d m i n i s t r a t i v e  demands may 
e a s e  t h e s e  c o n s t r a i n t s .  
As t h e  w o r k  o f  t h e  C e n t r e  e x p a n d s ,  i t s  b u d q e t  a n d  
p e r s o n n e l  c o m ~ l e m e n t  q r o w s ,  and i t s  r a n q e  o f  a c t i v i t i e s  and  
number  o f  r e g i o n a l  o f f i c e s  i n c r e a s e ,  i t  w i l l  b e  l e s s  a b l e  t o  
d e p e n d  o n  p e r s o n a l  c o n t a c t s  among o f f i c e r s  i n  t h e  v a r i o u s  
d i v i s i o n s  and  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o r  on  g e n t l e m e n ' s  
a q r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  d i v i s i o n s  and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  
e n s u r e  c l e a r  c o m m u n i c a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  m u t u a l l y  s h a r e d  
o b j e c t i v e s .  A t  f i r s t  b l u s h ,  t h i s  c a l l s  f o r  f u r t h e r  
b u r e a u c r a t i z a t i o n  a n d  an e x p a n d e d  b u r e a u c r a c y  w i t h i n  t h e  
C e n t r e  i s   roba ably an i n e v i t a b l e  o u t c o m e  o f  i t s  g r o w t h .  T h e  
~ r o b l e m s  o f  b u r e a u c r a t i z a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  c o m ~ u n i c a t  i o n  
w i t h i n  t h e  C e n t r e  c a n n o t  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  D i v i s i o n  a l o n e ,  
n o r  c a n  i t  a l o n e  s o l v e  p r o b l e m s  o f  r e l a t i o n s h i p  t o  t h o s e  
o u t s i d e  t h e  C e n t r e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  f o r  a n y  g i v e n  
p r o j e c t  r e q a r d l e s s  o f  i t s  m a g n i t u d e ,  t h e  r e c i p i e n t  w i l l  b e  i n  1 
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  p a r t  o f  t h e  C e n t r e  ( i n c l u d i n a  
I 
r e q i o n a l  o f f i c e s ) .  I t  w o u l d  seer? t i m e l y ,  t h e n ,  a t  t h i s  s t a g e  
o f  i t s  q r o w t h ,  f o r  t h e  C e n t r e  t o  r e v i e w  i n t e r n a l  p r o c e d u r e s  i n  
s o  f a r  a s  t h e s e  i m p i n g e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t ,  p r o q r e s s ,  and  
o u t c o m e s  o f  r e s e a r c h  p r o g r a m m e s  a n d  p r o j e c t s .  I 
R e c o m m e n d a t i o n  X I 1  
I n  l i a h t  o f  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  q r o w t h  o f  t h e  
m a i n  d i v i s i o n s  t h e  C e n t r e  s h o u l d  g i v e  t h o u a h t  
t o  r e v i e w i n g  p r o c e s s e s  o f  p l a n n i n q ,  c o o r d i n a t i o n ,  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e s e  w i l l  
i m p r o v e  t h e  m o n i t o r i n q  a n d  o u t c o m e  o f  r e s e a r c h  
p r o j e c t s .  
I m p a c t  a n d  U s e f u l n e s s  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  A c t i v i t i e s  
A  r e v i e w  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  a c t i v i t i e s  i n  r e s p e c t  t o  
1 
t h e  o b j e c t s  o f  t h e  C e n t r e  as  s e t  o u t  i n  t h e  IDRC A c t  l e a d s  t h e  
E e v i e ~  C o m r r i t t e e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  u s e f u l  a c d  
h a v e  h a d  a b e n e f i c i a l  i m ~ a c t .  
I t  i s  t r u e  t h a t  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f i n d i n q s  m a y  
b e  i s n o r e d  b y  p o l i c y  m a k e r s  q i v e n  t h e  r a p i d  c h a n q e s  w h i c h  
r e s u l t  f r o v  e x t e r n a l  e c o n o m i c  s h o c k s  a n d  i n t e r n a l  ~ o l i t i c a l  
s h i f t s ,  o r  b e c a u s e  p o l i c y  m a k e r s  f e e l  t h e y  c a n n o t  a w a i t  t h e  
o u t c o m e  o f  l o n g e r - t e r m  r e s e a r c h ,  o r  b e c a u s e  t h e  r e l a t i o n s h i n  
b e t w e e n  r e s e a r c h  f i n d i n q s  and p o l i c y  o u t c o m e s  i s  u s u a l  l y  
c o m p l e x .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n  h a v e  h e l p e d  t o  d e v e l o p  t h e  c l i n a t e  i n  w h i c h  i s s u e s  
a r e  a d d r e s s e d ,  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  t h i r d  w o r l d  r e s e a r c h  
c o m v u n i t y ,  h a v e  r a i s e d  t h e  m o r a l e  a n d  m o t i v a t i o n  o f  l o c a l  
r e s e a r c h e r s ,  a n d  h a v e  r e d u c e d  d e p e n d e n c e  o n  e x p a t r i a t e  o r  
f i r s t  w o r l d  r e s e a r c h e r s  o r  r e s e a r c h  l e a d e r s .  S t r e n g t h e n e d  
r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  and  w i d e r  n e t w o r k s  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  
r e s e a r c h e r s  i s  o n e  c l e a r  s i g n  o f  t h i s .  
I n  some a r e a s ,  t h e  w o r k  o f  t h e  D i v i s i o n  i s ,  a n d  i s  
l i k e l y  t o  r e m a i n ,  a  r e 1 a t i v e l . y  s m a l l  p a r t  o f  t h e  g l o b a l  
a c t i v i t y  o f  t h i r d  w o r l d  r e s e a r c h ,  w h i l e  i n  o t h e r  a r e a s ,  t h e  
w o r k  o f  t h e  D i v i s i o n  h a s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  l i t e r a c y ,  a s s u r a n c e  o f  e c o n o m i c  o ~ p o r t u n  i t i e s ,  
a n d  a  b e t t e r  c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  t o  t e c h n o l o a i c a l  p r e s s u r e s  
f r o m  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y .  A n u m b e r  o f  o t h e r  b e n e f i c i a l  
o u t c o m e s ,  some o f  t h e m  s p e c i f i c ,  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a l l u d e d  t o  
i n  t h e  e a r l i e r  p a q e s  o f  t h i s  r e p o r t .  
T h e  F u t u r e  
T h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n ' s  s u p p o r t  f o r  r e s e a r c h  r 
i n  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s  i s  m o r e  i m p o r t a n t  now t h a n  i t  h a s  b e e n  
1 
a t  a n y  p r e v i o u s  t i w e  i n  t h e  s h o r t  h i s t o r y  o f  t h e  C e n t r e  a n d  
t h i s  s i t u a t i o n  i s  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  
1 
p e r h a p s  l o n g e r .  S u p p o r t  f o r  S O C ~  a1 s c i e n c e s  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  d e c l i n i n g  on  an i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  and  h a s  b e e n  s e v e r e l y ,  
d e c r e a s e d  i n  m a n y  d o m e s t i c  e n v i r o n m e n t s  e v e n  w h i l e  s o c i a l  a n d  
human  i s s u e s  h a v e  q r o w n  m o r e  p r e d o m i n a n t  and p o l i c y  i s s u e s  1 
h a v e  become i n c r e a s i n q l y  i m p o r t a n t .  I t  i s  a l a r m i n q  t o  t h i n k  
I 
t h a t  r e s e a r c h  i s  b e i n g  c u r t a i l e d  i n  a r e a s  w h i c h  c o u l d  h a v e  
l o n a - t e r m  e f f e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  d e e p - r o o t e d  p r o b l e m s .  I 
N e e d s  a r e  a1 r e a d y  o u t s t r i p p i  n q  r e s o u r c e s ,  w h i c h  a r e  n o t  o n l y  
m o n e t a r y .  T h e y  a r e  f o r  a t t i t u d e s ,  p e r s o n n e l ,  p o l i c i e s ,  a n d  a 
i n f r a s t r u c t u r e s  a s  w e l l .  T h e  p a c e  o f  s o c i a l  c h a n g e  and  t h e  
i n c r e a s e  o f  s o c i a l  t e n s i o n  p r o d u c e s  a  c l i m a t e  i n  w h i c h  l e s s  
r e f l e c t i v e  s o l u t i o n s  a r e  m o r e  e a s i l y  i m p o s e d .  The  c u l t u r a l  , 
v a r i a b l e s  t o  w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  s u ~ q e s t  t h e  n e e d  
f o r  p e r s i s t e n t  a n d  l o n q - t e r m  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t o r s  w h i c h  
u n d e r l y  s o c i e t a l  c h a n g e .  
! 
T h e  s u p p o r t  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  r e s e a r c h  i n  t h e  
a 
d e v e l o p i n q  w o r l d  m u s t  i n c r e a s i n g l y  b e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t ,  n o t  m e r e l y  m o n e t a r y  s u p p o r t ;  t h e  i 
a v a i l a b i l i t y  o f  a  r a n g e  o f  s u p p o r t  modes  and t h e  m a i n t e n a n c e  
I 
o f  D i v i s i o n  f l e x i b i l i t y ;  t h e  c o m r r i t ~ e n t  o f  s u p ~ a r t  f o r  l o n q ~ r .  
t e r m s  u i t h o u t  u n d u l  v i n c r e a s i n g  i n s t i t u t i o n a l  d e p e n d e n c y ;  ar id 
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a h i g h  l e v e l  o f  c o o p e r a t i o n  and 
c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  and o t h e r  
D i v i s i o n s  o f  t h e  C e n t r e  and  i t s  A d n i n i s t r a t i o n .  
I 
C o n c l u s i o n  
! 
T h e  R e v i e w  C o m m i t t e e  w o u l d  l i k e  t o  a s s e r t  t h a t ,  On 
t 
t h e  b a s i s  o f  an  i n t e n s e  a n d  l e n q t h y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n ,  t h a t  D i v i s i o n  i s  
1 
c o n s c i e n t i o u s l y  f u l f i l  l i n q  t h e  m a n d a t e  o f  t h e  C e n t r e  and t h e  
p o l i c y  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  t o  t h e  b e s t  o f  , 
i t s  a b i l i t y  q i v e n  t h e  r e s o u r c e s  made a v a i l a b l e  t o  i t .  T h e  
B o a r d  c a n  r i c i h t l y  t a k e  p r i d e  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  D i v i s i o n ,  i t s  
i 
o f f i c e r s ,  and  s t a f f  a n d  s h o u l d  e n c o u r a q e  t h e m  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  c u r r e n t  a c t i v i t i e s  a i v i n g  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
r e c o m m e n d a t  i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
T h e  C o m m i t t e e  w i s h e s  t o  a c k n o w l e d ~ e  t h e  c o o p e r a t i o n  
o f  t h e  D i r e c t o r  a n d  ~ e ~ ; t ~  D i r e c t o r  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n  and  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  a l m o s t  a l l  o f  whom m e t  
w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  R e v i e w  C o m m i t t e e .  D i v i s i o n a l  s t a f f  w e r e  
a l s o  m o s t  h e l p f u l  i n  ~ r o v i d i n q  s u p p o r t  f o r  t h e  C o m m i t t e e ' s  
a c t i v i t i e s .  We m e t  w i t h  o t h e r  s e n i o r  o f f i c e r s  o f  t h e  C e n t r e  
a s  we1 1  who o f f e r e d  u s e f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  o u r  r e v i e w .  
A n u m b e r  o f  a p p e n d i c e s  a r e  a t t a c h e d  t o  o u r  r e p o r t  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  G o v e r n o r s  t o  r e v i e w  some m a t t e r s  i n  q r e a t e r  
d e p t h .  A l s o  a t t a c h e d  i s  a  l i s t  o f  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  u p o n  
request, ~ncludin; the questions asked to the Divlsion by tne 
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Annex  . A u  
B r i e f  D e s c r i p t i o n s  o f  D i v i s i o n a l  P rog rammes  
The S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  i s  composed o f  s i x  
p r o q r a m m e s :  t h e  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  E n e r q y  P o l i c y  
p rog ramme ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  F n e r q y  R e s e a r c h  G r o u p ) ;  t h e  
E c o n o m i c s  and  R u r a l  D e v e l o p m e n t  p r o q r a m m e ;  t h e  P o p u l a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  p roqramme;  t h e  U r b a n  P o l  i c y  p roaramme;  t h e  
E d u c a t i o n  p rogramme;  t h e  I n t e r n a t i o n a l ,  N a t i o n a l ,  and 
R e q i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s  ( I N R R I ) .  
S c i e n c e ,  T e c h n o l o q y  a n d  E n e r g y  P o l i c y  
T h i s  S c i e n c e  and T e c h n o l o g y  p a r t  of  t h i s  p rog ramme 
i s  c u r r e n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  s i x  ma. io r  a r e a s :  
1. R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  P o l i c i e s  f o r  S c i e n c e  and  T e c h n o l o g y  
s u p p o r t s  s t u d i e s  o f  how s o c i e t i e s  make r e s o u r c e  
a1  l o c a t i o n  c h o i c e s  amonq c o m p e t  i n p  s e c t o r s ;  how o r o j e c t s  
a r e  d e f i n e d ,  s e l e c t e d ,  and s u p p o r t e d  w i t h i n  s c i e n c e  and 
t e c h n o l o g y  s u p p o r t  s y s t e m s .  
2. A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  a n d  T e c h n i c a l  Change i s  o r i e n t e d  t o  
r e s e a r c h  on  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  
f r o m  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  t o  s m a l l  f a r m e r s  and p e a s a n t  
co rnmun i t  i e s ,  t h e  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  p e a s a n t s  c a n  
a r t i c u l a t e  t h e i r  n e e d s  t o  t h e  s c i e n t i f i c  e s t a b l i s h m e n t ,  
a n d  t h e  g e n e r a t i o n  and  d i f f u s i o n  o f  m a p p r o p r i a t e "  
t e c h n o l o a i e s .  
3 .  S m a l l - S c a l e  T e c h n o l o g y  s t u d i e s  h a v e  t h e  i m p o r t a n t  g o a l  o f  
g e n e r a t i n g  a  b r o a d e r ,  s y n t h e t i c  r e v i e w  o f  numerous  l o c a l  
s t u d i e s  i n  o r d e r  t o  d i s s e m i n a t e  e x i s t i n q  k n o w l e d g e  o f  
w i d e r  r e l e v a n c e .  
4 .  T e c h n i c a l  Chanae  and t h e  M a n u f a c t u r i n ~  S e c t o r  i s  a m a j o r  , t heme  of  t h e  Programme.  The i m p a c t  o f  m i c r o e l e c t r o n i c s -  
b a s e d  i n n o v a t i o n s  i s  a p p r o a c h e d  t h r o u a h  t h e  c r e a t i o n  o f  
an i n t e r n a t i o n a l  n e t w o r k  o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  m a j o r  
i n d u s t r i a l i s e d  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s .  I 
. T e c h n i c a l  Chanqe,  E m p l o y m e n t ,  and E d u c a t i o n  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t e c h n o l o q i c a l  s u b s t i t u t i o n  f o r  l a b o u r  and i 
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  i n  t h e  w o r k p l a c e .  T h i s  a r e a  i s  
s h a r e d  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  Proqramme.  M e e t i n g s  a r e  
p l a n n e d  and h a v e  b e e n  h e l d  t o  i d e n t i f y  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  
f o r  f u r t h e r  e x c i l o r a t i o n .  I 
6 .  C o m m u n i c a t i o n s  and  I n f o r m a t  i o n  T e c h n o l o q y  s u p p o r t s  
s t u d i e s  i n  t h e  a r e a  o f  c h a n q i n q  t e c h n o l o q y  and i m ~ a c t  on  N 
c o m m u n i c a t i o n s  p a t t e r n s  and  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
1 E n e r a y  P o l i c y  R e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  f o u r  m a i n  
t h e m e s  : 
1. E n e r g y  S u r v e y s  w i t h  E m p h a s i s  on  R u r a l  A r e a s :  H e r e  e f f o r t  4 
i s  d i r e c t e d  t o  s y n t h e s i s i n q  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  o f  how 
e n e r g y  i s  u s e d  and s u p p l i e d  i n  r u r a l  a r e a s .  
I 
2 .  T e c h n o l o q y  A s s e s s m e n t  o f  E n e r g y  S u p p l y  O p t i o n s  and 
C o n v e r s i o n  D e v i c e s .  T h i s  e l e m e n t  e n c o u r a q e s  
a u t h o r i t a t i v e  r e s e a r c h  as  a  b a s i s  f o r  m a t e r i a l  c h o i c e  
b e t w e e n  c o m p e t i n g  e n e r q y  c o n v e r s i o n  d e v i c e s  f o r  u s e  0 
p r e d o m i n a n t l y  i n  r u r a l  a r e a s .  
3 .  S e c t o r  S t u d i e s  and S e c t o r a l  I m p a c t  on  E n e r q y  Demand m 
f o c u s s e s  on  s h o r t - t e r m  and m e d i u m - t e r m  p o l i c i e s  f o r  
manaqement  o f  e n e r q y  demand and s u p p l y  i n  d i f f e r e n t  
s e c t o r s ,  n o t a b l y  t r a n s p o r t ,  h o u s i n q ,  i n d u s t r y ,  and f o o d  a 
p r o d u c t  i o n .  
4 .  E n e r q y  P l a n n i n g  and  R e s e a r c h  P o l i c y  i n c l u d e s  a n a l y s i s  o f  
d i f f e r e n t  e n e r q y  s u p p l y  o p t i o n s ,  e n e r g y  p l a n n i n g  I 
p r a c t i c e s ,  and  t h e  i s s u e  o f  a1 l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  
e n e r q y  r e s e a r c h .  
Y 
E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  
T h i s  p roq ramme i s  o r i e n t e d  t o  f o u r  ma. ior  l i n e s  o f  i n q u i r y :  
1. E c o n o m i c  P o l i c y  A n a l y s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a a r i c u l t u r a l  
and  r u r a l  p o l i c y  r e s e a r c h ,  i n d u s t r i a l  D O ~ ~ C Y  r e s e a r c h  and  
m a c r o - e c o n o m i c  p o l  i c y  and managemen t .  
2 .  R u r a l  E n t e r p r i s e  and R e s o u r c e  Use  s u p p o r t s  s t u d i e s  o f  
r e n e w a b l e  r e s o u r c e  u s e ,  r i g h t s ,  and  c o n t r o l ,  t h e  
s o c i o e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  f a r m i n g  s y s t e m s  r e s e a r c h ,  and 
s m a l l  n o n - f a r m  e n t e r ~ r i s e s .  
3. I s s u e s  i n  P o l i t i c a l  Economy l o o k s  a t  q u e s t i o n s  o f  a  b a s i c  
n a t u r e  r e g a r d i n q  s o c i a l  s t r u c t u r e  and  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r ,  w e a l t h ,  and  i n c o m e .  
4 .  The  l n t e r n a t  i o n a l  E c o n o m , ~  a n d  D e v e l o p m e n t  c o m p r i s e s  t w o  
m a i n  a r e a s ,  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  and  e c o n o m i c  a d a p t a t  i o n ,  
and  t h e  s t u d y  o f  t r a n s n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s .  
P o p u l a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  
T h i s  p rog ramme h a s  s e v e n  a r e a s  o f  r e s e a r c h :  i 
1. P o p u l a t i o n  and A q r i c u l t u r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s  and  p a t t e r n s  o f  e c o n o m i c  c h a n q e  t h a t  h a v e  I 
f a v o u r e d  a  r a p i d ,  l a r q e  o u t - m i q r a t i o n  f r o m  r u r a l  t o  u r b a n  
a r e a s  a f f e c t i n g  u r b a n  f o o d  demand and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
r u r a l  l a b o u r .  
u 
2 .  P o p u l a t i o n ,  H e a l t h ,  and D e v e l o p m e n t  l o o k s  a t  t h e  r e l a t i v e l y  
n e q l e c t e d  t o o i c  o f  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  and c u l t u r a l  
d e t e r m i n a n t s  o f  m o r t a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n f a n t  m o r t a l i t y ,  ti 
and  c e r t a i n  m a j o r  d e b i l i t a t i n g  d i s e a s e s .  T h i s  b r o a d  t o ~ i c  
i s  s h a r e d  w i t h  t h e  H e a l t h  S c i e n c e s  D i v i s i o n .  
3 .  Human S e t t l e m e n t s  and L a b o u r  P r o c e s s e s  i s  c o n c e r n e d  (I 
p r i m a r i l y  w i t h  e v a l u a t i o n  o f  p l a n n e d  and s p o n t a n e o u s  
c o l o n i s a t i o n  and  new human s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  i n  o v e r a l l  
s o c i  a1 and  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  Y 
4.  I n t e r n a t i o n a l  C o n t r a c t  L a b o u r  l o o k s  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
f l o w  o f  l a b o u r ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  I 
p a y m e n t s  o f  c o n c e r n e d  c o u n t r i e s ,  and  f o r  l o c a l  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  s e c t o r s  and c o m m u n i t i e s  m o s t  a f f e c t e d .  
5 .  F e r t i l i t y  and F a m i l y  P l a n n i n g  moves  away f r o m  t r a d i t i o n a l  Y 
b r o a d  d e s c r i p t i v e  s t u d i e s  o f  f e r t i l i t y  and c o n t r a c e p t i v e  
p r a c t i c e  l e v e l s  t o  m o r e  i n - d e p t h  r e s e a r c h  o f  p a r t i c u l a r  
c o m m u n i t i e s  w h i c h  a r e  o r  h a v e  b e e n  r e s i s t a n t  t o  f a m i l y  i~ 
p l a n n i n g  p r o q r a m m e s .  
6 .  N a t i o n a l  and  ~ ' e ~ i o n a l  A w a r d s  P r o g r a m m e s  h a s  e x p e r i m e n t e d  PI 
w i t h  a  number  o f  a p o r o a c h e s  t o  r e s e a r c h  t r a i n i n q .  T h e s e  
h a v e  i n c l u d e d  r e g i o n a l  and  n a t i o n a l  a w a r d s  p roq rammes  and 
h i q h l y  f o c u s s e d  s h o r t - t e r m  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  w o r k s h o p s .  
I 
7.  Two e m e r g i n g  a r e a s  o f  r e s e a r c h  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  r e f u q e e  
m o v e m e n t s  w h e r e  i n i t i a l  c o n s u l t  a n c y  w o r k  i s  u n d e r w a y  i n  
A f r i c a ,  and  t h e  n e e d s  and  p r o b l e m s  o f  t h e  aqed  w h e r e  o n e  Q 
p r o j e c t  h a s  b e g u n  i n  A s i a .  
U r b a n  P o l i c y  P r o o r a m m e  
T h i s  p r o q r a m m e  s u p p o r t s  r e s e a r c h  i n  f i v e  k e y  a r e a s :  
1. R e s e a r c h  on  u r b a n  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  b a s i c  n e e d s  s u c h  as 
h o u s i n q ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  s a n i t a t i o n ,  w a s t e  d i s p o s a l ,  
s e c u r i t y ,  c h i l d  c a r e ,  and r e c r e a t i o n .  
2 .  Manaqemnt  o f  U r b a n  G r o w t h  f o c u s s e s  o n  a n a l y s i n q  and 
s t r e n ~ t h e n i n q  u r b a n  i n s t i t u t i o n s .  
3 .  U r b a n  - R e o i o n a l  R e l a t i o n s  s u p p o r t s  s t u d i e s  t h a t  e v a l u a t e  
t h e  r o l e  o f  c i t i e s  i n  n a t i o n a l  and  r e q i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
4 .  H o u s e h o l d  A d a p t i v e  S t r a t e o i e s  i s  o r i e n t e d  t o  m i c r o -  
s t u d i e s  a t  t h e  h o u s e h o l d  l e v e l  t h a t  s h e d  l i g h t  o n  
p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  l a r g e r  s o c i o e c o n o m i c  s y s t e m  
and a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .  
5 .  O t h e r  U r b a n  T o p i c s  i n c l u d e  s t u d i e s  o f  i n c r e a s i n q  f o o d  
p r o d u c i o n  i n  c i t i e s ,  p o l i c i e s  t o  d e c r e a s e  u r b a n  
u n e f l p l o y m e n t ,  a n d  a  b e t t e r  u n d e r  s t  a n d i  nq o f  t h e  u r b a n  
1  a b o u r  f o r c e  e s p e c i a l  l y  t h r o i r g h  l i n k s  b e t w e e n  f o r m a l  and 
i n f o r m a l  i n c o m e  s e c t o r s .  
E d u c a t i o n  Programme 
The E d u c a t i o n  programme i s  f o c u s s e d  on e i g h t  p r i n c i p a l  a r e a s :  
1. P r e - s c h o o l  E d u c a t i o n .  
2. N o n - f o r m a l  and A d u l t  E d u c a t i o n .  
3.  The  Q u a l i t y  o f  T e a c h e r s  and T e a c h i n q .  
4. E d u c a t i o n  and Work, s h a r e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  S c i e n c e  and 
T e c h n o l o g y  P o l i c y  programme. 
5 .  Women i n  D e v e l o p m e n t .  
6. C o m m u n i c a t i o n s .  
7.  E d u c a t i o n ,  S o c i e t y ,  and t h e  S t a t e ,  and,  
8 .  S o c i a l  l e a r n i n a ,  u s u a l l y  i n f o r m a l ,  u n s y s t e m a t i c ,  and 
u n p l a n n e d  l e a r n i n q ,  h e r e t o f o r e  u n s t u d i e d .  
I n t e r n a t i o n a l ,  N a t i o n a l ,  and  R e q i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s  
R J j  
T h i s  p rogramme i s  o r i e n t e d  t o  t h r e e  e n d s :  F i r s t ,  t o  s t r e n q t h e n  
r e g i o n a l  and n a t i o n a l  r e s e a r c h  o r g a n i s a t i o n s  and i m p r o v e  t h e  
c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  r e s e a r c h e r s '  w o r k .  Second,  t o  P r o v i d e  
f u n d s  f o r  t h e  D i v i s i o n ' s  s p e c i a l  I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
i n i t i a t i v e s .  T h i r d ,  t o  s u p p o r t  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  a p p a r e n t  
i m p o r t a n c e  I n  a  p a r t i c u l a r  r e q i o n a l  c o n t e x t  b u t  w h i c h  c u t  a c r o s s  
e x i s t i . n g  p rogrammes a n d / o r  do  n o t  f a l l  c l e a r l y  i n t o  any 
p a r t i c u l a r  one .  
A n n e x  ' B '  
G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  D i v i s i o n a l  A c t i v i t i e s  by 
p r o q r a m m e ,  p r o j e c t ,  a n d  e x p e n d i t u r e  - ~ y - 8 ~  - 
(showing 19.82 - ' 1 9 8 3 1 .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  i n c l u d e  f u n d s  f r o m  t h e  c o - o p e r a t i v e  p r o g r a m m e  
a n d  I N R R I .  
P r o j e c t s  i n  w h i c h  a  u n i t  i s  p r o v i d i n q  p a r t i a l  f u n d i n q  a r e  
c o u n t e d  i n  t h e  u n i t  t h a t  a d m i n i s t e r s  t h e  p r o j e c t .  
S u p p l e m e n t s  t o  p r o j e c t s  o f  p r e v i o u s  y e a r s  a r e  n o t e d .  
E d u c a t i o n  U n i t  FY 1 9 8 3  - 1 9 8 4  ( a s  o f  M a r c h  l s t ,  1 9 8 4 )  
T o t a l  P r o j e c t s :  26  S u p p l e m e n t s :  5, S 79,300. 
T o t a l  E x p e n d i t u r e :  S 2,347,300. m 
( T o t a l  1982 - 1 9 8 3 :  S 2,080,200) .  
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 90,300 Ranqe:  3 17,200 - 315,000. r 
( E / P  1982  - 1 9 8 3 :  S 6 9 , 3 0 0 ) .  
L a t i n  A m e r i c a  and C a r i b b e a n  R e a i o n  
I 
T o t a l  P r 0 , j e c t s :  17  S u p ~ l e m e n t s :  4, S 43,300. 
E x p e n d i t u r e  / o r o j e c t :  S 89,600 Range:  S 17,200 - 315,000.  
( E / P  19R2 - 1 9 5 3 :  % 7 2 , 6 0 0 ) .  
T o t a l  r e o i o n a l :  $ 1 ,523,700.  I 
( T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  % 1 ,699 ,900 ) .  
West A f r i c a  R e g i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  1 S u p p l e m e n t s :  1, S 36,300. 
T o t a l  r e ~ i o n a l :  S 246,000. P 
E a s t . A f r i c a  R e g i o n  
Y 
T o t a l  P r o j e c t s :  5  
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 77,600 Range:  S 30,800 - 162,700.  
II 
T o t a l  r e g i o n a l :  S 388,000. 
( A l l  A f r i c a  T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  s 363,000 E / P  : S 72,600) .  
0 
E d u c a t i o n  U n i t  FY 1983  - 1 9 8 4  ( a s  o f  M a r c h  1 s t .  1 9 8 4 )  
A s i a  R e q i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  3  
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 6 3 , 0 0 0  R a n a e :  4 3 4 , 6 0 0  - 9 4 , 6 0 0 .  
( E / P  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  S 1 5 0 , 4 0 0 ) .  
T o t a l  r e g i o n a l :  S 1 8 8 , 9 0 0 .  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  S 1 0 0 , 7 0 0 ) .  
(I 
E c o n o m i c s  and R u r a l  D e v e l o p m e n t  U n i t  FY 1983 - 1984 ( a s  o f  
M a r c h  lst, 1984) 
I 
T o t a l  P r o j e c t s :  39 S u p p l e m e n t s :  4, $ 122,300.  
T o t  a1 E x p e n d f  t u r e :  X 4,005,600. 
( T o t a l  1982  - 1 9 8 3 :  S 3,379,950) .  u 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 102,700 Range:  $ 31,000 - 450,000. 
(E /P 1982  - 1 9 8 3 :  $ 1 1 2 , 7 0 0 ) .  Y 
L a t i n  A m e r i c a  and C a r i b b e a n  R e q i o n  191 
T o t a l  P r o j e c t s :  12 S u p p l e m e n t s :  1, f 5,000. II 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  $ 103,000 Ranqe:  f 54,300 - 450,000.  
(E /P  1982 - 1983 :  $ 1 1 2 , 0 0 0 ) .  I 
T o t a l  r e q i o n a l :  $ 1 ,234,600.  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  S 1 ,344 ,700 ) .  
West A f r i c a  R e s i o n  SY 
T o t a l  P r o j e c t s :  5  S u p p l e m e n t s :  1, $ 97,100.  a 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 61,260 Range:  $ 36,800 - 87,900.  
T o t a l  r e g i o n a l :  S 306,300.  Y 
E a s t  A f r i c a  R e q f o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  7  Y 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  $ 123,000 Ranse :  $ 31,800 - 375,000.  
T o t a l  r e q i o n a l :  $ 1,107,700.  Y 
( A l l  A f r i c a  T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  $ 6'3,200 E / P :  f 7 4 , 4 0 0 ) .  
I[ 
E c o n o m i c s  and  R u r a l  D e v e l o p m e n t  U n i t  FY 1983 - 1994 ( a s  o f  
M a r c h  1 s t .  , 1984)  
A s i a  R e q i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  12  S u p p l e m e n t :  1, S 3,200. 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 100,500 Range :  b 31,500 - 313,100. 
( E / P  1982 - 1 9 8 3 :  J 1 2 6 , 4 0 0 ) .  
T o t a l  r e g i o n a l :  S 1 ,206,500.  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  S 1 ,011,100) .  
M i d d l e - E a s t  R e g i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  2 S u p o l e m e n t s :  1, S 17,000.  
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 54,250 Range :  1 41,800 - 66,700. 
T o t a l  r e g i o n a l :  S 108,500.  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1983 :  0 ) .  
G l o b a l  
P r o j e c t s :  2, S 114,500.  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1983 :  $ 325,000 E l ? :  S 325,000) .  
P o p u l a t i o n  U n i t  FY 1 9 8 3  - 1 9 8 4  ( a s  o f  March l s t ,  1 9 8 4 )  a 
T o t a l  P r o j e c t s :  2 1  
T o t a l  E x p e n d i t u r e :  S 2,282,100. I 
( T o t a l  1982  - 1983 :  S 1 ,937 ,000 ) .  
E x p e n d i t u r e  / ~ r o j e c t :  S 108,700 Range:  S 12,500 - 243,000. 
Y 
(E /P  1982 - 1 9 8 3 :  $ 1 2 1 , 0 0 0 ) .  
L a t i n  A m e r i c a  and C a r i b b e a n  R e g i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  5 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 125,000 Ranqe:  S 36,400 - 321,700.  
(E /P  1982 - 1983 :  $ 1 0 8 , 4 0 0 ) .  
T o t a l  r e g i o n a l :  625 ,500 .  
( T o t a l  1 9 8 2  1 9 8 3 :  $ 7 5 8 , 7 0 0 ) .  
West A f r i c a  R e q i o n  
T o t a l  P r o . j e c t s :  1 
E x p e n d i t u r e :  d 97,500. 
E a s t  A f r i c a  R e g i o n  4 
T o t a l  P r o j e c t s :  5 d 
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  $ 72,700 Range:  S 38,000 - 135,000.  
T o t a l  r e g i o n a l :  $ 363,500. 4 
( A l l  A f r i c a  T o t a l  1 9 8 2  - 1983 :  $ 694,100 E / P :  J 138,800.  
3 
P o p u l a t i o n  U n i t  FY 1 9 8 3  - 1984 ( a s  o f  March l s t ,  1 9 8 4 )  
A s i a  R e q i o n  
T o t a l  P r o j e c t s :  8  
E x p e n d i t u r e  / p r o j e c t :  S 1 4 1 , 8 0 0  Range: s 38 ,500  - 2 7 2 , 0 0 0 .  
( E / P  1952 - 1983:  S 1 1 9 , 7 0 0 ) .  
T o t a l  r e q i o n a l :  S 1 , 1 3 5 , 3 0 0 .  
( T o t a l  1 9 8 2  - 1 9 8 3 :  S 3 6 9 , 2 0 0 ) .  
M i d d l e - E a s t  R e a i o n  
T o t a l  P r o , j e c t s :  2 
E x p e n d i t u r e  / o r o j e c t :  S 3 0 , 1 5 0  Range:  S 1 2 , 5 0 0  - 4 7 , 8 0 0 .  
(E /P 1982  - 1 9 8 3 :  S 1 2 5 , 0 0 0 ) .  
T o t a l  r e a i o n a l :  S 6 0 , 3 0 0 .  
( T o t a l  1982  - 1 9 8 3 :  Z 1 2 5 , 0 0 0 ) .  
Annex . .C9  
O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t . a n d  P r o f i l e  o f  D i v i s i o n a l  S t a f f  
O r a a n i z a t i o n a l  C h a r t  
- SOCIAL SCIENCES DIVISION - ORGANIZATION CHART - 
August 31, 1984 
1 7 1  b y ,  b a r n -  
P r o f i l e  o f  D i v i s i o n a l  S t a f f  
D a v i d  W. STEEDMAN, D i r e c t o r .  D r .  S t e e d m a n  t o o k  a  Ph.D. i n  
F r e n c h  L i t e r a t u r e  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 6 6 .  S i n c e  t h i s  
t i m e  h e  h a s  t a u g h t  as a  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a q o  and  a t  McGi 1 1  U n i v e r s i t y .  He was an a s s o c i a t e  
d e a n  ( F a c u l t y  o f  A r t s )  a t  M c G i l l  U n i v e r s i t y  and t h e  A c a d e m i c  
D i r e c t o r  o f  t h e  H u m a n i t i e s  R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  Canada  (now  
t h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  t h e  H u m a n i t i e s )  u n t i l  h i s  
a p p o i n t m e n t  as d i r e c t o r  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  i n  
December  o f  1 9 7 8 .  
S u s a n n e  MOYAT, D e p u t y  D i r e c t o r ,  c o m p l e t e d  a  B . A .  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u q h i a  i n  1 9 6 5  a n d  s u b s e q u e n t  
P e r m a n e n t  B a s i c  T e a c h i n a  C e r t i f i c a t i o n  (B. C . ) .  She h a s  
u n d e r t a k e n  n u m e r o u s  c o n s u l t a n c i e s  f o r  UNESCO i n  t h e  F a r  E a s t  
i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  and  s e r v e d  as an a d v i s e r  t o  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  and West Ge rmany .  
B e f o r e  c o m i n q  t o  t h e  I O R C  s h e  w o r k e d  as h e a d  o f  a  number  o f  
e d u c a t i o ~ a l  r e s e a r c h  p r o , j e c t s  f o r  t h e  OECD, P a r i s ;  b e f o r e  
t h a t  s h e  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  f o r  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  
C i t y  o f  T o r o n t o .  
D a n i e l  A n t o n i o  MORALES-GOMEZ, P r o g r a m m e  O f f i c e r  - D i v i s i o n  
Manaqemen t ,  r e c e n t l y  c o m ~ l e t e d  h i s  Ph .0 .  i n  e d u c a t i o n a l  
o l a n n i n q  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  ( O I S E ) .  D r .  M o r a l e s -  
Gomez h a s  u n d e r t a k e n  a  number  o f  c o n s u l t a n c i e s  f o r  t h e  
E d u c a t i o n  Proqramme.  He was a  member o f  t h e  s t r a t e q i c  
p l a n n i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  O n t a r i o  I n s t i t u t e  f o r  S t u d i e s  i n  
E d u c a t i o n  and  h a s  s e r v e d  as G e n e r a l  A c a d e m i c  S e c r e t a r y  and as 
C h a i r m a n  o f  A c a d e m i c  S t u d i e s  a t  t h e  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  
V a l p a r a i s o  ( C h i l e ) .  He h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  n u m e r o u s  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s  i n  L a t i n  A m e r i c a .  
A l a n  B. SIMMONS, A s s o c i a t e  D i r e c t o r ,  P o p u l a t i o n  and 
D e v e l o p m e n t  R e s e a c h  P r o g r a m m e .  D r .  S immons  t o o k  an M.A. i n  
S o c i o l o q y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  and a  Ph.D. i n  
S o c i o l o q a y  and  D e m o g r a p h y  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 0 .  
B e f o r e  s e r v i n q  as a s s o c i a t e  d i r e c t o r  h e  was a  v i s i t i n q  
p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e m o q r a p h i c  C e n t r e  f o r  L a t i n  
A m e r i c a  (CELADE) i n  S a n t i a q o ,  C h i l e  a n d  a  o r o f e s s o r  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  a t  Y o r k  U n i v e s i t y ,  
T o r o n t o .  D r .  Simmons a l s o  s p e n t  a  y e a r  ( 1 9 8 0  - 1 9 8 1 1  as a  
v i s i t i n g  i n v e s t i q a t o r  a n d  c o u r s e  d i r e c t o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
D e m o q r a p h y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l .  He h a s  u n d e r t a k e n  
many  c o n s u l t a n c i e s  a n d  i s  t h e  a u t h o r  o f  n u m e r o u s  b o o k s  and  
a r t i c l e s .  
S h i r l e y  B. SEYARD, S e n i o r  Proqramme O f f i c e r  - P o p u l a t i o n  and 1 
D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  Proqramme c o m p l e t e d  a  B a c h e l o r  of  
E d u c a t i o n  a t  M c G i l l  U n i v e r s i t y  and an M .  A.  i n  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  O t t a w a  i n  1 9 7 5 .  B e f o r e  
coming  t o  t h e  C e n t r e  i n  1 9 7 6  she w o r k e d  w i t h  C a n a d i a n  il 
U n i v e r s i t y  S e r v i c e s  O v e r s e a s  i n  B a r b a d o s  and o t h e r  a r e a s  o f  
t h e  C a r i b b e a n .  
I 
C a r o l  VLASSOFF, S e n i o r  Programme O f f i c e r  - P o p u l a t i o n  and 
D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  Programme. D r .  V l a s s o f f  t o o k  h e r  
Ph. D. i n  Economics  and  Demoqraphy a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Poona 
i n  1 9 7 8 .  She w o r k e d  as a  r e s e a r c h  o f f i c e r  i n  t h e  
S a s k a t c h e w a n  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  and i n  o t h e r  
a d m i n i s t r a t i v e  and r e s e a r c h  p o s i t i o n s  b e f o r e  cominq t o  t h e  
C e n t r e .  u 
Mark  FARREN, C o - o r d i n a t o r  of  m e t h o d o l o q i c a l  r e s e a r c h  on 
p o p u l a t i o n ,  h e a l t h ,  and d e v e l o p m e n t .  He c o m p l e t e d  an M. Sc. r 
i n  Demoqraphy a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F o n t r e a l  i n  1 9 7 8 .  He h a s  
worked  as a  l e c t u r e r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Demography a t  t h e  
U n i v r e r s i t y  o f  M o n t r e a l ,  as a  r e s e a r c h e r  a t  t h e  A u s t r a l i a n  a 
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  and as a  r e s e a r c h  a s s o c i a t e  a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  L a t i n  A m e r i c a n  Demoqraph ic  C e n t r e  i n  S a n t i a q o .  
Yue-man YEUNG, A s s o c i a t e  D i r e c t o r  - U r b a n  P o l i c y  Programme. 
D r .  Yeunq t o o k  h i s  Ph.D. a t  t h e  U n i v e r s i t y  of  C h i c a q o  i n  
Geography  i n  1 9 7 2 .  He has w o r k e d  as t h e  C h i e f  E n u m e r a t o r  o f  
t h e  Honq Kong 1 9 6 1  c e n s u s  and as a  l e c t u r e r  i n  g e o q r a p h y  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S i n g a p o r e .  He c o - o r d i n a t e d  an e i g h t - n a t i o n  
l o w - c o s t  h o u s i n g  s t u d y  i n  s o u t h e a s t  A s i a  s u p p o r t e d  b y  t h e  I D R C  , 
b e f o r e  c o m i n q  t o  t h e  C e n t r e  i n  1 9 7 5 .  i 
F r a n q o i s  BELISLE, Programme O f f i c e r  - U r b a n  P o l i c y  
Programme. D r .  B C l i s l e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  h i s  Ph.D. i n  
Geography  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r q i a .  He has  worked  as a  
c o n s u l t a n t  t o  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  and has  w o r k e d  
J 
e x t e n s i v e l y  i n  L a t i n  A m e r i c a  and t h e  C a r i b b e a n .  2 
Steven LAIGDON, A s s o c i a t e  D i r e c t o r  - E c o n o m i c s  and R u r a l  d 
D e v e l o p m e n t  Programme. D r .  Langdon  c o m p l e t e d  h i s  D.  P h i l .  i n  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Sussex i n  1 9 7 6 .  He 
was a  l e c t u r e r  a t  McGi11  U n i v e r s i t y  and a  p r o f e s s o r  a t  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  u n t i l  j o i n i n g  t h e  C e n t r e  i n  1 9 8 2 .  
i 
D a v i d  3 .  K I N G ,  R u r a l  D e v e l o p v e n t  S p e c i a l i s t  - Economics  and 
R u r a l  D e v e l o ~ m e n t  P r o q r a m q e .  Dr. K i n q  t o o k  h i s  Ph. 0. i n  
a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n .  He 
has  t a u g h t  as a  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I f e  ( ~ i g e r i a )  
and a t  t h e  Land T e n u r e  C e n t e r  ( U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ) .  
Dr. K i n g  has  u n d e r t a k e n  numerous c o n s u l t a n c i e s  and a d v i s o r y  
p o s i t i o n s  i n  A f r i c a  and A s i a  i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  t h e  
p o s i t i o n s  i n  A f r i c a  and A s i a  i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  t h e  
A q r i a r i a n  R e f o r m  I n s t i t u t e  ( U n i v e r s i t y  o f  t h e  P h i l i p p i n e s )  
and w i t h  t h e  E t h i o p i a n  M i n i s t r y  o f  Land  R e f o r m  and 
A d m i n i s t r a t i o n  b e f o r e  c o m i n q  t o  t h e  C e n t r e  i n  1981.  
D a v i d  GLOVER, h a s  b e e n  a  programme o f f i c e r  f o r  t h e  Economics  
and R u r a l  D e v e l o ~ r n e n t  Prosramme s i n c e  September  1 9 8 2 .  I n  t h e  
same y e a r  he r e c e i v e d  a  Ph. D. f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P o l i t i c a l  Economy, U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  f o r  a  t h e s i s  
e n t i t l e d ,  " C o n t r a c t  F a r m i n q  and t h e  T r a n s - n a t i o n a l s . "  D r .  
G l o v e r ' s  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  i s  p r i m a r i l y  i n  L a t i n  A m e r i c a .  
S h e l d o n  F. SHAEFFER, A s s o c i a t e  D i r e c t o r  - E d u c a t i o n  
Programme. D r .  S h a e f f e r  f i n i s h e d  h i s  Ph. D. i n  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  e d u c a t i o n  a t  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  i n  1979 .  He was 
w i t h  t h e  P e a c e  C o r p s  i n  M a l a y s i a ,  l e c t u r e d  a t  P a t t i m u r a  
U n i v r e r s i t y  ( I n d o n e s i a )  and w o r k e d  as a  oroqramme o f f i c e r  i n  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  b e f o r e  c o m i n q  t o  t h e  IDRC i n  
1980 .  
N e l  l y  STROMQUIST, S e n i o r  Programme O f f i c e r  - E d u c a t i o n  
Programme. Dr. S t r o m q u i s t  h a s  an M.A. i n  o o l i t i c a l  s c i e n c e  
and a  Ph.D. i n  e d u c a t i o n  ( S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 5 )  w i t h  a  
c o n c e n t r a t i o n  i n  s o c i o l o q y .  She has  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  on 
p a r t i c i p a t o r y  p l a n n i n g ,  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s ,  and e d u c a t i o n a l  
i n n o v a t i o n s ,  and has  p u b l i s h e d  on t h e s e  s u b j e c t s .  Her  
e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  u n i v e r s i t y  t e a c h i n g  as w e l l  as s e r v i n q  as 
r e s e a r c h  and p l a n n i n g  a d v i s o r  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  o f  
Pe ru ,  and as r e s e a r c h  a s s o c i a t e  a t  t h e  S t a n f o r d  C e n t e r  f o r  
R e s e a r c h  on T e a c h i n a .  
Anne  K. BERNARD, Programme O f f  I c e r  - E d u c a t i o n  Proqramme. 
D r .  B e r n a r d  c o m p l e t e d  h e r  D. Ed. a t  t h e  U n i v e r s i t y  of  T o r o n t o  
(O ISE)  i n  1981 .  She h a s  w o r k e d  i n  a  r a n a e  o f  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  t h r e e  y e a r s  o f  f i e l d  r e s e a r c h  i n  
T h a i l a n d .  She a l s o  w o r k e d  as c o - o r d i n a t o r  o f  t h e  Women and 
A d u l t  E d u c a t i o n  P r o j e c t ,  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  A d u l t  
E d u c a t i o n ,  T o r o n t o  and  as a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  D i v i s i o n  b e f o r e  
j o i n i n g  t h e  E d u c a t i o n  Programme i n  1982 .  
A n t h o n y  0. TILLETT, A s s o c i a t e  D i r e c t o r  - S c i e n c e  and I 
T e c h n o l o g y  P o l i c y  R e s e a r c h .  M r .  T i l l e t t  c o m ~ l e t e d  an M. A. 
i n  1966  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Essex  and d i d  p o s t - g r a d u a t e  work  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n .  He h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  1 
i n  L a t i n  A m e r i c a .  He w o r k e d  i n  M e x i c o  f r o m  1 9 6 8  t o  1977  when 
h e  J o i n e d  t h e  C e n t r e .  Much o f  h i s  work  has been i n  t h e  a r e a s  
o f  m a r k e t  and e c o n o m i c  a n a l y s i s ,  a d m i n i s t r a t i o n  and p l a n n i n q .  , 
A m i t a v  RATH, S e n i o r  Proaramme O f f i c e r  - S c i e n c e  and 
T e c h n o l o g y  P o l i c y  R e s e a r c h .  D r .  R a t h  has  a  b a c k q r o u n d  i n  
e n a i n e e r i n q  and c o m p l e t e d  h i s  Ph. D. a t  B e r k e l e y  i n  o p e r a t i o n s '  
r e s e a r c h  and s y s t e m s  s t u d i e s  i n  1974.  He has  worked  as a  
~ r o f e s s o r  and r e s e a r c h e r  a t  t h e  Management I n s t i t u t e  i n  D e l h i ;  
as a  p r o f e s s o r  a t  t h e  l l n i v e r s i t y  o f  V i r q i n i a ,  and as a  il 
c o n s u l t a n t  t o  t h e  W o r l d  Bank. D r .  R a t h  , j o i n e d  t h e  S c i e n c e  
and T e c h n o l o g y  P o l i c y  R e s e a r c h  g r o u p  i n  19A1. 
H a r t m u t  KRUGNANN, Proaramme O f f i c e r  - S c i e n c e  and Techno1oa.y'  
P o l i c y  R e s e a r c h .  Dr. Kruqmann s t u d i e d  p h y s i c s  a t  Z u r i c h  and 
d i d  h i s  Ph. D. i n  e n e r q v  r e s e a r c h  and p o l i c y  s t u d i e s  i n  
E n g i n e e r i n g  a t  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y .  He has worked  i n  R r a z i l i  
where  he  was a  p r o f e s s o r  and r e s e a r c h e r  i n  e n e r q v  ~ o l i c y  and 
e n v i r o n m e n t a l  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Sao P a u l o  and a t  
t h e  F e d e r a l  U n i v e r s i t y  o f  R i o  d e  J a n e i r o .  Dr .  Kruqmann I 
j o i n e d  t h e  C e n t r e  i n  1983.  
E v a  M. RATHGEBER, P r o g r a m n e  O f f i c e r  - S c i e n c e  and T e c h n o l o a y l  
P o l i c y  R e s e a r c h .  D r .  R a t h g e b e r  j o i n e d  t h e  C e n t r e  i n  1982,  
t h e  same y e a r  t h a t  s h e  c o m p l e t e d  h e r  Ph. D. a t  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  New Y o r k .  H e r  work  has  been i n  t h e  a r e a  of 
d i s t r i b u t i o n  o f  k n o w l e d q e  i n  d e v e l o ~ i n q  c o u n t r i e s .  B e f o r e  I 
comming t o  t h e  C e n t r e  i n  1952  s h e  was a  r e s e a r c h  f e l l o w  a t  t h e  
M c G i l l  C e n t r e  f o r  D e v e l o p i n q  A r e a  S t u d i e s  s t u d y i n g  t h e  
t r a n s f e r  o f  C a n a d i a n  m e d i c a l  t e c h n o l o g y  t o  Kenya.  She has  
l i v e d  and t a u q h t  i n  N i g e r i a  and Kenya.  
A n d r e s  PEREZ, P r o j e c t  C o - o r d i n a t o r  - S c i e n c e  and T e c h n o l o q y  
P o l i c y .  R e s e a r c h .  M r .  P e r e z  i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  P u b l i c '  
A d m i n i s t r a t i o n  and P o l i t i c a l  S c i e n c e  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y .  
B e f o r e  j o i n i n g  t h e  S c i e n c e  and T e c h n o l o q y  P o l i c y  R e s e a r c h  
g r o u p  as a  c o - o r d i n a t o r ,  he was a  r e s e a r c h e r  w i t h  t h e  C e n t r a l  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  of  B u s i n e s s  ( INCAE)  i n  Managua and l a t e r  
D i r e c t o r  o f  t h e  N i c a r a q u a n  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  
A d m i n s i t r a t i o n .  M r .  P e r e z  has  a l s o  l e c t u r e d  i n  p o l i t i c a l  , 
s c i e n c e s  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y .  
J a m i e s o n  A. CAMPBELL, Proqramme A s s i s t a n t  - S c i e n c e  and 
T e c h n o l o q y  P o l i c y  R e s e a r c h .  M r .  Campbel 1 c o m ~ l e t e d  an M.  A .  
i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 8 0 .  
B e f o r e  emp loymen t  w i t h  t h e  I D R C  i n  1 9 8 0  h e  worked  as a  
r e s e a r c h  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  N o r t h - S o u t h  I n s t i t u t e ,  as a  
p r o j e c t  a s s i s t a n t  f o r  Oxfam Canada, and as a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  
I n t e r - C h u r c h  Fund f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t .  
E l w o o d  A. PYE, R e g i o n a l  Proqramme O f f i c e r  - S i n g a p o r e  
R e g i o n a l  O f f i c e .  M r .  Pye c o m p l e t e d  an M .  A .  i n  a n t h r o p o l o q y  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  i n  1 9 7 1  and an M . A .  i n  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  1976.  B e f o r e  
q o i n g  t o  t h e  S i n q a ~ o r e  o f f i c e  i n  1 9 8 0  he w o r k e d  f o r  f o u r  y e a r s  
as an A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n .  P r e v i o u s l y ,  M r .  Pye was A s s i s t a n t  D i r e c t o r  of  t h e  
D a t a  C l e a r i n a  House f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( O t t a w a )  and a  
c o n s u l t a n t  t o  M c G r a w - H i l l  P r e s s  on f o r e i q n  a r e a  p u b l i c a t i o n s  
( A s i a ) .  
H. Dean NIELSEN, R e g i o n a l  Programme O f f i c e r  - S i n q a p o r e  
R e q i o n a l  O f f i c e .  D r .  N i e l s e n  c o m o l e t e d  h i s  Ph. D .  i n  
c o m ~ a r a t i v e  and i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  e d u c a t i o n  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  i n  1976  and a  Ph. D. i n  i n t e r n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a t  S t o c k h o l m  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 7 .  B e f o r e  j o i n i n g  
t h e  I D R C  i n  1983,  D r .  N i e l s e n  was t h e  l e a d e r  of a  USAlD 
s e l f - i n s t r u c t  i o n a l  l e a r n i n g  s y s t e m  p r o j e c t  i n  I n d o n e s i a .  
He has q r e a t  d e p t h  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  of  e d u c a t i o n  
r e s e a r c h  and d e v e l o ~ m e n t  i n  A s i a  and L a t i n  A m e r i c a .  
Andrew H. WATSON, R e g i o n a l  Programme O f f i c e r  - M i d d l e  E a s t  
R e g i o n a l  O f f i c e  ( C a i r o ) .  P r o f e s s o r  Watson i s  a  Rhodes 
S c h o l a r  w i t h  e x t e n s i v e  k n o w l e d o e  o f  t h e  M i d d l e  E a s t  r e g i o n .  
A p a r t  f r o m  h i s  c a r e e r  as  a  p r o f e s s o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  of 
P o l i t i c a l  Economy a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  he has  w o r k e d  
f o r  ICARDA i n  S y r i a ,  E g y p t ,  and t h e  Sudan; a d v i s e d  t h e  
J o r d a n i a n  g o v e r n m e n t  on e c o n o m i c  p l a n n i n q ,  and s e r v e d  on a  
C a n a d i a n  R o y a l  C o m m i s s i o n  on C a n a d a ' s  Economic  P r o s p e c t s .  
N i c h a e l  6. COSTELLO, R e q i o n a l  Programme O f f i c e r  - L a t i n  
A m e r i c a n  and C a r i b b e a n  R e q i o n a l  O f f i c e  ( B o g o t a ) .  M r .  
C o s t e l l o  t o o k  an M. A. I n  o o l i t i c a l  s c i e n c e  and A f r i c a n  
s t u d i e s  a t  H u m b o l d t  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 4  and an M. A. i n  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  1979 .  B e f o r e  
emp loymen t  w i t h  t h e  IDRC i n  1978,  he was a  P r o j e c t  O f f i c e r  f o r  
t h e  C a n a d i a n  Hunaer  F o u n d a t i o n  and a  R e s e a r c h e r  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e  o f  A f r i c a n  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ghana. 
M a r i o  J u l i o  TORRES A d r i a n ,  R e q i o n a l  P roq ramme O f f i c e r  - 
L a t i n  A m e r i c a n  and C a r i b b e a n  R e g i o n a l  O f f  i c e  ( B o g o t a ) .  Dr. 
T o r r e s  c o m p l e t e d  h i s  Ph. D. i n  s o c i o l o q y  and  s o c i a l  d e m o q r a p h y '  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  i n  1 9 7 6 .  D r .  T o r r e s  . i o i n e d  t h e  
IDRC i n  1 9 8 3  l e a v i n q  h i s  p o s i t i o n  as an A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a t  
t h e  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t o l i c a  d e l  P e r u .  He h a s  o v e r  I 
t e n  y e a r s  o f  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  i n  t h e  a r e a s  o f  r u r a l  
s o c i o - e c o n o m i c  r e s e a r c h  and  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  i n  C e n t r a l  
and  S o u t h  A m e r i c a .  
Y 
S i d i k i  P. COULIBALY, R e q i o n a l  P roq ramme O f f i c e r  - West  
A f r i c a  R e q i o n a l  O f f i c e  ( D a k a r ) ,  D r .  C o u l i b a l y  t o o k  an 
M. A.  i n  s o c i o l o q y  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  a n d  a  Ph. D, i n  I 
d e m o q r a p h y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l  i n  1 9 7 8 .  S i n c e  t h e n  
h e  h a s  s e r v e d  o n  a  number  o f  c o m m i t t e e s  a n d  u n d e r t a k e n  a  r a n a e  
o f  r e s e a r c h  e n d e a v o u r s  i n  t h e  West  A f r i c a n  r e g i o n .  B e f o r e  
. j o i n i n g  t h e  C e n t r e  i n  1 9 8 3  h e  was a  S c i e n t i f i c  A s s o c i a t e  w i t h  
t h e  W o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y  ( L o n d o n ) .  He was a l s o  a  N a t i o n a l  
C o - o r d i n a t o r  f o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P o p u l a t i o n  Funds ,  a n d  
s e r v e d  as o n  a  number  o f  c o m m i t t e e s  o f  t h e  I n s t i t u t  du  S a h e l  ' 
and  t h e  CILSS.  
J o h n  A. MKINYAWGI, R e g i o n a l  P roq ramme O f f i c e r  - E a s t  A f r i c a  i 
R e g i o n a l  O f f i c e  ( N a i r o b i ) .  D r .  N k i n y a n q i  c o m p l e t e d  h i s  
Ph. D. a t  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  i n  1 9 8 0 .  He h a s  w o r k e d  f o r  
UNESCO i n  t h e  a r e a  o f  c o m m u n i c a t i o n s  r e s e a r c h .  He was a  
R e s e a r c h  F e l l o w  w i t h  t h e  I D S  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a i r o b i  a n d  
ii 
C o n s u l t a n t  t o  t h e  w o r l d  Bank  b e f o r e  q o i n g  t o  t h e  r e q i o n a l  
o f f i c e  i n  1 9 8 4 .  J 
Je f f rey  C. F I N E ,  S e n i o r  P roq ramme O f f i c e r  - E a s t  A f r i c a  
O f f i c e  ( N a i r o b i ) .  M r .  F i n e  h a s  an M. P h i l .  i n  e c o n o m i c s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .  He b e q a n  w o r k  w i t h  t h e  i 
E c o n o m i c s  and  R u r a l  D e v e l o p m e n t  P roq ramme i n  1 9 7 9  and  moved t o  
t h e  r e q i o n a l  o f f i c e  i n  1 9 8 3 .  M r .  F i n e  h a s  w o r k e d  as an  
e c o n o m i s t  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o q r a m m e s  D i v i s i o n  of t h e  4 D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  a s  an  a n a l y s t  f o r  t h e  T r e a s u r y  B o a r d ,  
a s  an  e c o n o m i s t  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e v e l o p m e n t ,  P r o v i n c e  
o f  P r i n c e  E d w a r d  I s l a n d ,  as  an a d v i s e r  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  and  P l a n n i n q ,  Kenya ,  and  as a  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
S e r v i c e s  O v e r s e a s  v o l u n t e e r  i n  N i g e r i a .  
Andrew BARNETT, S e n i o r  P roq ramme O f f i c e r  - I n s t i t u t e  o f  
D e v e l o p m e n t  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  of S u s s e x  (U. K . ) .  M r .  
B a r n e t t  c o m p l e t e d  an M. A. i n  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i c s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S u s s e x  i n  1970 .  He came t o  t h e  C e n t r e  i n  1 9 7 7  
and  w o r k s  w i t h  t h e  E n e r s y  P o l i c y  a n d  S c i e n c e  and  
T e c h n o l o q y P o l  i c y  Drogrammes.  He h a s  many c o n s u l  t a n c i e s  w i t h  
d e v e l o ~ m e n t  o r q a n i s a t i o n s  s u c h  as t h e  ODA, SIDA, and  FAO. 
H i s  w o r k  w i t h  t h e  C e n t r e  h a s  b e e n  t o  o r g a n i s e  and o r i e n t  t h e  
E n e r q y  P o l i c y  R e s e a r c h  o roa ramme.  
A s h o k  V a l  j i  DESAI, C o - o r d i n a t o r  - E n e r g y  R e s e a r c h  G r o u p .  
D r .  D e s a i  c o m p l e t e d  h i s  D .  P h i l .  i n  e c o n o m i c s  a t  C a m b r i d q e  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 6 3 .  S i n c e  t h e n  he h a s  w o r k e d  i n  i n d u s t r y  as 
a  p r o f e s s i o n a l  e c o n o m i s t ,  was head  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E c o n o m i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  S o u t h  P a c i f i c ,  was a  f e l l o w  
a t  t h e  S c i e n c e  P o l i c y  R e s e a r c h  U n i t ,  U n i v e r s i t y  o f  S u s s e x ,  and 
a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  A p p p l i e d  Economic  
R e s e a r c h  i n  New D e l h i .  He j o i n e d  t h e  C e n t r e  i n  1 9 8 3 .  
R a l p h  D. TORRIE, A s s i s t a n t  C o - o r d i n a t o r  - E n e r q y  R e s e a r c h  
G r o u p .  M r .  T o r r i e  h a s  a  B. Sc. i n  P h y s i c s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  and  h a s  e x p e r i e n c e  as a  r e s e a r c h e r  a n d  
p o l i c y  a n a l y s t  and c o n s u l t a n t  t o  a  number  o f  r e s o u r c e  
c o n s u l t a n t  o r g a n i s a t i o n s  and  g o v e r n m e n t  m i n i s t r i e s  s i n c e  
1 9 7 6 .  He j o i n e d  t h e  C e n t r e  i n  1 9 8 4 .  
Ann  E. SIMPSON, R e s e a r c h  A s s i s t a n t  - E n e r g y  R e s e a r c h  G r o u p .  
Ms .  S i m p s o n  c o m p l e t e d  an h o n o u r s  B a c h e l o r s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  i n  1 9 8 0 .  B e f o r e  c o m i n a  
t o  t h e  E n e r q y  R e s e a r c h  G r o u p  t h i s  y e a r ,  s h e  w o r k e d  as an 
E n e r a y  S y s t e m s  P l a n n e r  f o r  C a n a d i a n  E n e r q y  O e v e l o p m e n t  S y s t e m s  
I n t e r n a t i o n a l .  
C l a r a  TORRES-ORR, O p e r a t i o n s  O f f i c e r  - S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n .  Ms. T o r r e s - O r r  i s  c u r r e n t l y  c o m p l e t i n a  a  d e g r e e  
i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  She w o r k e d  f o r  t h e  R o y a l  Bank o f  
Canada i n  C a l i ,  C o l o m b i a ,  f o r  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  and  
f o r  t h e  U n i v e r s i d a d  d e l  V a l l e  i n  C a l i  b e f o r e  j o i n i n g  t h e  
d i v i s i o n  i n  1 9 7 5 .  
M e l i n d a  GLOCKLING, A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - S o c i a l  
S c i e n c e s  D i v i s i o n .  Ms. G l o c k l i n g  h a s  a  B. A. i n  E n g l i s h  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  and  d i , d  G r a d u a t e  S t u d i e s  a t  T r i n i t y  C o l  l e ~ e  
( D u b l i n )  b e f o r e  s t u d y i n q  b u s i n e s s  i n  1 9 7 8 .  She w o r k e d  as a  
s e c r e t a r y  and b u s i n e s s  m a n a q e r  b e f o r e  c o m i n q  t o  t h e  C e n t r e  i n  
1 9 7 8 .  
SUPPORT STAFF: T h e  D i v l s  I o n  e m p l o y s  s e v e n t e e n  s e c r e t a r i e s  o f  
w h i c h  t h i r t e e n  h a v e  t a k e n  pos  t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g  6 
who h a v e  a t  l e a s t  a f i r s t  u n l v e r s l t y  d e g r e e .  Ten  of  t h e  
s e c r e t a r i e s  w o r k  i n  t w o  l a n q u a g e s  and  s e v e n  c a n  w o r k  i n  t h r e e  
o r  m o r e  l a n a u a q e s .  
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A c t u a l  Number o f  A c t i v e  P r o j e c t s  p e r  P r o v a r n r n e  O f f i c e r  P e r  
F i s c a l  Y e a r - 1 9 7 8  - 1 9 8 3  
k 1 
F I S C A L  CUMULATIVE NUMBER OF ACTIVE PROJECTS 
Y E  A R  ACTIVE PR OGR 4MM E PER PROGRAMME 
PROGRAMME OFFICERS OFFICER 
7 9 - 8 0  2 7 8  1 8 . 5  1 5 . 0  
8 0 - 8 1  34 2  1 8 . 5  1 8 . 5  
8 1  - 8 2  3 8 5  2 0 . 0  1 9 . 3  
8 2 - 5 3  4 1 5  2 3 . 0  1 8 . 0  
8 3 - 8 4  4 8 0  2 9  1 8 . 5  
A r e v i e w  o f  t r a v e l  r e c o r d s  shows t h a t  t h e  d i r e c t o r s  and 
programme o f f i c e r s  s p e n t  a p r o x i m a t e l y  100 d a y s  p e r  y e a r  i n  t h e  
f i e l d .  
A n n e x  .Em 
I n t e r n a l  D i v i s i o n  B u d q e t  C o n t r o l  
' T h e  f u n c t i o n  o f  b u d q e t a r y  o l a n n i n a  and m o n i t o r i n q  
(BPM) i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  i s  a  s y s t e m a t i c  c y c l i c a l  
p r o c e s s  t h r o u q h o u t  t h e  f i s c a l  y e a r  b y  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  
a s s e s s e s  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  and  p r o g r a m m e  f i n a n c i a l  n e e d s  a n d  
r e s o u r c e s ;  c o n t r o l s  and m o n i t o r s  t h e  u s e  o f  a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s ;  a n d  p r o j e c t s  and p l a n s  t h e  P r o g r a m m e s '  
a p p r o p r f  a t  i o n s  and  p e r s o n n e l  g r o w t h  a c c o r d i n q  t o  t h e  C e n t r e ' s  
q u i d e l i n e s .  
The  BPM t a k e s  p l a c e  a t  t w o  i n t e r r e l a t e d  l e v e l s :  
D i v i s i o n  Manaqement  and  P rog ramme U n i t s .  A t  t h e  P r o q r a m m e  
l e v e l  e a c h  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r i n g  t h e  
a n n u a l  b u d q e t  r e q u e s t  f o r  t h e  PWB, p r e p a r i n g  t h e  f o u r - y e a r  
p l a n s  a n d  p r o j e c t i o n s ,  and  f o r  p l a n n i n g  and  m o n i t o r i n g  t h e  
b u d g e t  a l l o c a t e d  t o  t h e  P r o g r a m m e  a c c o r d i n g  t o  t h e  D i v i s i o n ' s  
p r i o r i t i e s  and  a p p r o p r i a t i o n  s c h e d u l e s .  A t  t h e  D i v i s i o n  
Manaqmen t  l e v e l ,  t h e  F i n a n c i a l  O f f i c e r  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o n t i n u o u s  m o n i t o r i n g  o f  P r o q r a m m e s  and  a d m i n i s t r a t i v e  
a p p r o p r i a t i o n s .  S e n i o r  manaqemen t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t i n u o u s  d i a q n o s i s  
a n d  m o n i t o r  i n q  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  a p p r o p r i a t i o n s ,  s t r a t e q i c  
f i n a n c i  a1 p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  P W B .  
R e q u l  a r  f i n a n c i a l  m o n i t o r i n q  f o r  b o t h  P roq rammes  and 
a d m i n i s t r a t i v e  o n e r a t i o n s  i n  t h e  D i v i s i o n  i n v o l v e s  c o n t i n u o u s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  P r o g r a m m e  D i v i s i o n s  i n  t h e  C e n t r e ,  w i t h  
OPE, t h e  S e c r e t a r y ' s  O f f i c e ,  a n d  OCGT. 
A n n e x  . F m  
D e s c r i ~ t i o n  o f  D i v i s i o n a l  C o m m i t t e e s  
A t  a n y  g i v e n  t i m e  t h e  D i v i s i o n  i s  l i k e l y  t o  h a v e  a  
n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  i n  o p e r a t i o n .  T h e s e  f r e q u e n t l y  a r e  
f o r m e d  a c c o r d i n q  t o  i n t e r e s t  i n  a  s u b j e c t  o r  a  c e r t a i n  i s s u e  
o r  i n  r e s p o n s e  t o  a  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e  o r  s i t u a t i o n .  The 
c o m m i t t e e  i s  l i k e l y  t o  d i s s o l v e  o n c e  t h e  i s s u e  has  b e e n  
r e s o l v e d  O r  t h e  s i t u a t i o n  s a t i s f a c t o r i l y  m e t .  members hi^ and 
p a r t i c i p a t i o n  i n  s u c h  c o m m i t t e e s  t e n d s  t o  b e  f l e x i b l e  a r o u n d  a 
s m a l l e r  c o r e  o f  m o r e  p e r m a n e n t  p e r s o n s  w i t h  q r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  t h e  s u b j e c t  a t  h a n d .  M o s t  members  o f  t h e  D i v i s i o n  w i l l  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one  c o m m i t t e e  and u s u a l l y  m o r e  
i n  t h e  c o u r s e  o f  a n y  y e a r .  
C o m m i t t e e s  on  o p e r a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i n c l u d e :  
R e s e a r c h  R e l a t e d  t o  Women A d v i s o r y  C o m m i t t e e  (RRUAG) w h i c h  
a c t s  ' a s  r J i v i s i o n a l  DO l i c y  f o r u m ,  r e v i e w s  s p e c i f i c  p r o j e c t  
p r o p o s a l s ,  s p o n s o r s  s p e a k e r s ,  e t c .  on  b e h a l f  o f  a l l  p r o g r a m m e s  
i n  t h e  D i v i s i o n .  
C e n t r a l  A m e r i c a n  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  w h i c h  i s  r e v i e w i n q  
D i v i s i o n a r  s u p p o r t  t o  t h a t  a r e a  a n d  p r o p o s i n g  a  D i v i s i o n - w i d e  
r e s p o n s e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o o  f o u n d  t h e r e .  
S m a l l  G r a n t s ~ C o m m i t t e e  w h i c h  i s  a s s i s t i n g  i n  e s t a b l  i s h i n q  
? h e  s c o p e  and  c o n t e n t  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  r e v i e w  o f  s u p p o r t  
q i v e n  b y  t h i s  means .  
Four Y e a r  P r o g r a m m e  R e v i e w  C o m m i t t e e  w h i c h  i s  d e f i n i n q  s c o p e  
a n d  c o n t e n t  o f  t h i s  p r o c e s s  ( a n d  d o c u m e n t )  as i t  c u t s  a c r o s s  
e x i s t i n g  p r o g r a m m e s .  
R e c r u i t m e n t  C o m m i t t e e  w h i c h  i s  o v e r s e e i n g  t h e  D i v i s i o n ' s  
p r e s e n t  r e c r u l  t m e n t  p r o g r a m m e  and  w i l l  a s  a p p r o p r i a t e  d i s s o l v e  
i n t o  a  number  o f  s e l e c t i o n  c o m m ~ t t e e s  . 
I n  a d d i t i o n ,  
A s r o c l a t e  D i r e c t o r s  C o m m i t t e e  m e e t s  w i t h  t h e  D i r e c t o r ,  t h e  
D e p u t y ,  and  t h e  D i v i s l o n  Managemen t  P r o g r a m m e  O f f i c e r  some 
8 - 1 2  t i m e s  a  y e a r  f o r  b o t h  a d m i n i s t r a t i v e  and  Q O ~ ~ C Y  
p u r p o s e s .  
I n t e r n a l  R e v i e w  C o m m i t t e e  composed  o f  a1 1  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
m e e t s  f o u r  t i m e s  a  y e a r  i o r  m o r e )  f o r  s c r u t i n v  and r e v i e w  o f  
a l l  p r o j e c t  p r o p o s a l s  b e i n q  made t o  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o r  
B o a r d .  
4 
S e c r e t a r y ' s  C o m m i t t e e  composed  o f  a1 1  s e c r e t a r i a l  s t a f f  
m e e t s  o n  a v e r a q e  s i x  t i m e s  a  y e a r  t o  r e v i e w  a d m i n i s t r a t i v e  and 
p rog ramme m a t t e r s  as a p p r o ~ r i  a t e .  i 
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S o c i a l  S c i e n c e  Rev iew:  Q u e s t i o n s  p r o p o s e d  b y  Governor 
D .  3 .  L a w l e s s  and t h e i r  Answers  
1. To what e x t e n t  do t h e  o b j e c t i v e s  of  t h e  D i v i s i o n  
comp ly  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C e n t r e  as s e t  o u t  
i n  t h e  IDRC A c t  o f  19701 
- I n  a t t e m p t i n g  t o  meet t h e s e  o b j e c t i v e s ,  has t h e  
D i v i s i o n  d e v e l o p e d  s h o r t  te rm,  l o n g e r  te rm,  and 
s t r a t e g i c  p l a n s ?  
.. How w e l l  a r e  i t s  a t t e m p t s  t o  meet o b j e c t i v e s  
c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  o t h e r  D i v i s i o n s  and 
p rog rams  o f  t h e  C e n t r e ?  
The Board  o f  G o v e r n o r s  has i n t e r p r e t e d  t h e  
mandate o f  t h e  C e n t r e  t o  c o n s i s t  l a r g e l y  of s u p p o r t i n q  
r e s e a r c h  by d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s 1  r e s e a r c h e r s ,  on 
s u b j e c t s  l o c a l l y  i d e n t i f i e d  and by r e s e a r c h  methods  
r e f l e c t i n g  t h e  r e s e a t c h e r s ,  own s e n s e  o f  
a p p r o p r i a t e n e s s .  The D i v i s i o n  h a s  k e p t  w i t h i n  t h o s e  
g u i d e 1  i n e s .  
C o n s i d e r i n g  s u b - o b j e c t i v e s  4 . a  - d o f  t h e  I D R C  
A c t ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  l a r g e l y  emphasized numbers a )  t o  
C )  , a t  l a s t  u n t i l  t h e  r e c e n t  imp lemen ta t ion  o f  t h e  
C o o p e r a t i v e  Programme. 
The p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  used by t h e  D i v i s i o n  
r e f l e c t  t h e  D i v i s i o n ' s  own s t r u c t u r e ,  i t s  g e n e r a l  
o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s ,  and t h e  p l a n n i n g  c y c l e  o f  t h e  
C e n t r e  i t s e l f .  
The D i v i s i o n  u s e s  b o t h  sectoral p l a n n i n q ,  a 
r e f l e x i o n  o f  its s t r u c t u r e  based  on programmes and  
programme u n i t s ,  and o v e r a l l  p l a n n i n q  a t  the D i v i s i o n a l  
l e v e l .  The main C e n t r e  i n s t r u m e n t s  which mould t h i s  
p l a n n i n g  and d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  its c y c l e ,  are t h e  
a n n u a l  Programme o f  Work and  Budget i n c l u d i n g  t h e  upda ted  
f o u r  y e a r  p r o j e c t i o n s ,  and t h e  d e t a i l e d  t h r e e  y e a r  
Programme o f  Work and Budget  and r ev i ew e v e r y  three o r  
f o u r  y e a r s .  
W i t h i n  the Division i t s e l f ,  planning a t  the 
programme level  i s  a  constant and largely inductive 
process based on professional judgements concerning the 
international  evolution of the relevant f i e l d s  and the 
concomitant demand for research i n  various themes and 
d isc ip l ines .  Planning i s  also based both w i t h i n  
programmes and among them on the need t o  address certain 
cross-cut t i n g  areas of in t e res t  to  several programmes and 
on the need for  geographically focussed p r i o r i t i e s ,  
emphases and balance. I t  is recognized tha t  the need 
t o  ensure inter-divisional  coordination is increasing, 
given the growing absolute number of both the Division's 
a c t i v i t i e s  and its s ta f f  and the f ac t  tha t  several 
programmes may receive requests from the same 
ins t i tu t ion .  
The annual s ta f f  meetings, held early i n  each 
f i s c a l  year, afford an opportunity t o  review a t  the 
programme level plans for  the short t o  medium term. 
Each programme holds an intensive review of its work, as  
exemplified both by project development and by themes or 
areas of research. These are reviewed by programme 
s t a f f  a t  headquarters i n  collaboration w i t h  the regional 
s t a f f .  New areas of potent ia l  i n t e res t  are considered 
as is the overall evolution and status of each programme 
in terms of its existing portfolio, project 
underdeveloment and longer range plans. The presence of 
the regionally based staff adds an important geographic 
perspective to these discussions. 
The main responsibility for strategic planning 
of divisional directions lies with the Director, his 
Deputy, the Programme Officer in Division Management, and 
the Associate Directors. Their work involves the 
coordination, many parameters, including consideration of 
policy issues that are of division-wide relevance such as 
institutional and regiodal emphases, the relative weight 
to be given to different modalities of support, the use 
The Division abolished its earlier practice of 
biannual staff meetings some five years ago, largely 
for financial reasons. Each regional programme 
officer is instead encouraged independently to spend 
some 5 - 10 days' visiting Ottawa each calendar 
year, in addition to the obligatory presence at 
staff meetings. 
The main fora of such planning are  meeting of 
individuals  on a constant bas i s ,  associa te  d i rec to rs '  
meetings, in te rna l  review meetings, occasional Divisional 
meetings and the s t a f f  meetings. The main instruments 
used a r e ,  a s  well a s  the  programme statements prepared 
f o r  the  Programme of Work and Budget and the s t a f f  
meetings, t r i p  repor t s ,  review papers, prospective issues 
papers, consultancies and post evaluat ion of p ro jec t s ,  
programmes or issues .  The l a t t e r  can be seen by sec to r ,  
by modality, by region, and usually a l l  three elements 
a r e  combined. Examples of such reviews include those 
mentioned i n  the  March 2 2  memo t o  D r s .  Lawless and Ayida. 
Mention should a l so  be made of regular  
s e c r e t a r i e s '  meetings held every s i x  weeks' or  so as  
necessary w i t h  t h e  Deputy Director i n  attendance. 
Planning and evaluation of the use of new o f f i ce  
technologies a r e  a normal focus of these meetings, as a r e  
discussion and resolut ion of any problems affec t ing t h e  
nmooth functioning of intense adminis t ra t ive  procedures. 
Attention is a l s o  given t o  the  content of the 'programme 
of Work, based on t h e  be l i e f  t h a t  substant ive  and 
administrat ive r e s p o n s i b i l i t i e s  m u s t  be considered 
together i f  e i t h e r  i s  t o  be discharged e f f ec t i ve ly .  
Strategic planning, therefore, exis ts  on many 
levels as the above ac t iv i t i e s  are carried out; i n  a  
sense each programme and each group of s t a f f  has a  
s t ra tegic  plan based largely on its perceived 
p r io r i t i e s .  Similarly the Division has pr ior i t ies  among 
programmes as a  Division and i n  tenas of new directions, 
whether of a  substantive, geographical or programative 
nature. The s u m  and synthesis of a l l  these theses are 
the statements i n  the Programmes of Work, programme 
reviews and analyses of issues of interest  to the 
Division as a  whole. The s trategic  plan, therefore, is 
largely an aggregation of constantly changing pr ior i t ies  
which are captured i n  the sor t  of documents mentioned 
above as well as i n  the actual projects supported. The 
most concrete manifestations of strategy a t  the 
Divisional level may well be the projects supported under 
the INRRI category. 
2. What is  the r a n g e  of Social S c i e n c e  r e s e a r c h  wbich 
c o u l d  be oonducted  under  tbe D i v i s i o n ' s  mandate? 
The D i v i s i o n  h a s  no mandate s e p a r a t e  from t h a t  
o f  t h e  C e n t r e  and t h e  C e n t r e ' s  mandate  is c o n t a i n e d  i n  
t h e  A c t  e s t a b l i s h i n g  t h e  i n s t i t u t i o n .  The s t u d i e s  t h a t  
can  be u n d e r t a k e n  under  t h i s  r u b r i c  t h e r e f o r e  cove r  a 
wide r a n g e  of t o p i c s ,  p r o v i d i n g  t h e y  r e f e r  t o  t h e  s t u d y  
o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  t h a t  a f f e c t  deve lopment .  I f  s o c i a l  
a n a l y s i s  can  be s e e n  t o  r a n g e  between t h e o r y  and 
p r o c e d u r e s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n ,  t h e n  t h e  s t u d i e s  s u p p o r t e d  
by t h e  D i v i s i o n  have  t ended  t o  emphas i se  t h e  more 
p r a c t i c a l  and have  aimed to  p roduce  u t i l i t a r i a n  results .  
T h i s  does n o t  mean t h a t  i n  many c i r c u m s t a n c e s  more 
t h e o r e t i c a l  or a b s t r a c t  s t u d i e s  d o  n o t  make a 
c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  deve lopment .  
R a t h e r ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  assumed t h a t  t h e y  can  o n l y  
become a p a r t  o f  a p r o j e c t  which h a s  a more immediate 
f o c u s .  I n  most cases, w e  also e x p e c t  t h a t  t h e  
r e e e a r c h e r s  t h e m s e l v e s  have  a n  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  
t h e o r y  and i ts v a l u e ,  which h e l p s  to  g u i d e  t h e i r  
q u e s t i o n s  and a n a l y s i s .  C e r t a i n l y  s u c h  t h e o r e t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  is e x p e c t e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  o f  any 
programme o f f i c e r .  
The Division's work is divided among programme 
units which have changed their original focus in the past 
ten years. 
Currently, the Division supports five 
administrative units: Education, Economics, Population, 
Urban Studies, and Science, Technology and Energy 
Policy. The latter is the odd one out in that more than 
most it is properly an interdisciplinary problem area of 
enquiry; it is not based within a single teaching 
department of any university. This unit, while it is 
presently constituted as one administrative unit, 
supports research in two seperate problem areas, namely 
Science and Technology Policy and Energy Policy. 
A large number of disciplines compose the 
social sciences, each of which could contribute to a 
greater understanding of societies and thereby to the 
development of the social sciences. A long list could be 
made up reflecting various interests, such a list likely 
would include history, anthropology, political science, 
public sector studies, transport, labour analysis, and 
international finance. These studies have not been 
neglected by the Division, as a review of the project 
l i s t  w i l l  show; however, they are not areas of p r io r i t y  
o r  of spec ia l i za t ion  i n  which professional  personnel have 
been contracted wi th . the  purpose of supporting s tudies  
and helping t o  develop pa r t i cu l a r  f i e l d s .  
The Division 's  ra t iona le  for  developing the 
f i e l d s  it has is threefola .  F i r s t ,  the f i ve  u n i t  areas 
f a l l  under the Centre 's mandate; second, any 
understanding of the development process m u s t  come t o  
g r ip s  w i t h  issues of current  behaviour and fu tu re  
resources; t h i r d ,  the developing countr ies  themselves 
believe t ha t  t h e ' a r e a s  being supported a r e  among the  
important ones i n  which fur ther  knowledge is an a s se t .  A 
l a s t  point t o  note,  which is the most important, is t h a t  
the areas which the program u n i t s  support a r e  not s t a t i c  
i n  t h e i r  content but are  continuously changing to meet 
new demands from the rec ip ien t  countr ies  and t h e i r  
research communities. 
For example, t h e  Population Program has 
deemphasised i ts work on f e r t i l i t y  regula t ion and has 
expanded i ts  coverage t o  support research looking c lose ly  
a t  migration and labour i ssues ;  the  Economics Program has 
changed i t s  focus t o  include i n d u s t r i a l ,  in te rna t iona l  
and macro-economic issues i n  addition t o  the problems of 
farmers and rura l  systems. T h i s  process is helped by the 
continual basis  of discussion and consultation w i t h i n  the 
Division as t o  the value of par t icular  projects and the i r  
va l id i ty  t o  the development process. Frequent v i s i to r s ,  
questions from Governors, Centre management, and others 
help t h i s  process and add new questions t o  the issues 
agenda facing the  Division a t  any time. 
Note should a lso be made of a cer ta in  
f l e x i b i l i t y  maintained by the Division -- as mentioned 
e a r l i e r  -- t o  respond to  some requests for  research 
support which f a l l  outstde the defined program of work. 
Such requests a re  supported through the budget category 
Internat ional ,  National and Regional Research ( I N R R I ) .  
O f  a number of projects  i n  t h i s  category, two examples 
w i l l  i l l u s t r a t e  the present approach. 
The f i r s t  is the request for support for  the 
study of Parliamentary ins t i tu t ions  i n  Peru. T h i s  is a 
case where the D i v i s i o n  is unlikely to  face a stream of 
similar  requests and find it worthwhile t o  develop a 
special  program area. The acceptance of the proposal was 
based on an intimate knowledge of Peruvian ins t i tu t ions ,  
the research involved and through discussions w i t h  
Parliamentary s t a f f  i n  Canada w i t h  knowledge of the  
i s sues  ra ised .  A d i f f e r e n t  example ( w i t h  echoes 
elsewhere) is provided by the  Division 's  support t o  the  
Latin American Socia l  Science Council ( C L A C S O ) ,  where the 
Council members and many Latin American scholars  w i l l  be 
involved i n  defining some of the areas of research.  T h i s  
process i s  expected t o  allow ce r t a in  regional  i s sues  
deemed t o  be a p r i o r i t y  fo r  research t o  be supported 
above and beyond the  Division 's  speci f ied  programs. The 
support provided t o  the i n s t i t u t i o n s  i n  the Southern Cone 
w i t h  the Board resolut ion  of 1980 though defined for  a 
s p e c i f i c  purpose a l so  i l l u s t r a t e s  a s imi la r  avenue open 
t o  the  Division t o  include wider research i n t e r e s t s .  
On those occassions when the Centre and the  
Division have decided t o  expand its range of subjec ts  
formally supported, f o r  example w i t h  energy, t he  Division 
has commissioned consultancies  and papers i n  order t o  see 
t h a t  a Third World demand r e a l l y  exists and t o  discuss 
t he  way t h a t  we migh t  proceed. In  the  case of energy 
research,  Andrew Barne t t ' s  study was used by the Centre 
a s  well as  the Division t o  request spec i a l  f u n d s  from the 
government . 
The p a t t e r n s  o f  change  o v e r  t e n  y e a r s  r e f l e c t  
changes  i n  r e s o u r c e s  and o p p o r t u n i t i e s .  Changing 
p e r s o n n e l  b r i n g  small b u t  s i g n i f i c a n t  s h i f t s  i n  
p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  and a t t i t u d e s  w h i l e  t h e  d i f f e r i n g  
c i r c u m s t a n c e s  o f  n a t i o n a l  u n i v e r s i t y  and r e s e a r c h  s y s t e m s  
i n f l u e n c e  t h e  a b i l i t y  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  and governments  
t o  u t i l i z e  and a p p l y  r e s e a r c h  r e s u l t s .  S o c i a l  p o l i c y  is 
t h e  r e s u l t  o f  knowledge,  i n t e r e s t s  and government  
a d m i n i s t r a t i o n ;  a change  i n  one w i l l  a l t e r  t h e  f i n a l  
r e s u l t .  Thus ,  a d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  r e s e a r c h  f u n d s  i n  
B r a z i l  w i l l  i n f l u e n c e  n a t i o n a l  p r i o r i t i e s  f o r  s o c i a l  
knowledge j u s t  as t h e  emergence o f  a m i l i t a r y  government  
t o  r e d u c e  c o r r u p t i o n  or p r o v i d e  s t r o n g  economic 
l e a d e r s h i p  ( a s  i n  N i g e r i a  or t h e  Cameroons) w i l l  a l t e r  
t h e  t y p e  o f  s t u d y  b e i n g  u n d e r t a k e n .  I f  one p u t s  a s i d e  
t h e  socia l  c o n t e x t  i n  which r e s e a r c h  problems a r e  d e f i n e d  
and u n d e r t a k e n ,  and examines  t h e  p r o j e c t s  t h e m s e l v e s ,  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  be  made: 
( i )  t h e  number o f  projects s u p p o r t e d  by t h e  
D i v i s i o n  h a s  grown d r a m a t i c a l l y  and i n  many 
cases, t h e  mone ta ry  v a l u e  o f  projects h a s  
i n c r e a s e d  ; 
(ii) in most areas, the Division's contribution 
covers costs for salaries and general research 
infrastructure; books and journals, for 
example, are at a premium where nations are 
facing austerity; 
(iii) there is probably little improvement in the 
quality of research results over the ten year 
period; and 
(iv) building research capacity is as important an 
objective as direct applicable results because 
of the general deterioration of research and 
policy support by governments in many 
developing countries. 
3.  What other major aid agencies are supporting 
research and related ac t i v i t i e s  in  areas similar t o  
those to which the Division attends? 
- Are there s ignif icant  patterns of change i n  the 
a c t i v i t i e s  of those agencies, e.g. withdrawal 
from a c t i v i t i e s  or geographic areas? 
- To what extent do the ac t i v i t i e s  of the 
Division re f l ec t  cooperation and coordination 
with other agencies or  complement the i r  
a c t i v i t i e s ?  
The other major aid agencies included are of 
two so r t s ,  those whose mandate is specif ical ly  focussed 
on the support of research and those who finance the 
l a t t e r  as part  of the i r  general mandate. The l a t t e r  
include UNESCO, U S A I D ,  the World Bank, the Interamerican 
Foundation, etc.;  examples of the former include the 
Ford and Rockefeller Foundations and SAREC. 
There have indeed been and continue to  be 
s ignif icant  changes i n  t he i r  a c t i v i t i e s ,  as  t h e i r  
programmes evolve over several decades. These are 
monitored careful ly  by a l l  programmes i n  the  Division, a  
well as by the Director and the Deputy Director. 
Regional programme o f f i ce r s  play a  par t icu la r ly  important 
ro le  i n  t h i s  area, as they s t r i v e  to  remain knowledgeable 
of the a c t i v i t i e s  of other agencies, especial ly i n  cases 
where, such as the Ford Foundation, these agencies are 
geographically organized and have regional off ices.  I n  
shor t ,  we keep track of the a c t i v i t i e s  of other agencies 
from both a  sectoral  and a regional perspective. 
Collaboration often r e su l t s  i n  jo in t  projects  
as  well as i n  frequent meetings of o f f i ce r s  responsible 
for  various f i e l d s  w i t h  t he i r  counterparts;  i n  cer ta in  
cases it has a lso  led to  a  consortium of donors financing 
research in to  research, cf. the work of the  Review Group 
i n  population and development, and the RRAG i n  education. 
Examples of moperation and coordination are 
many as the Division shares information and project 
development and support w i t h  SAREC, Ford Foudation, e t c .  
A t  the Dakar Board meeting, for  example, the CLACSOt 
CIEPLAN and APROSC grants were approved; a l l  three 
involve other donors and were developed i n  close 
cooperation w i t h  those agencies. The review of research 
re la ted  t o  women i n  development carried out i n  the 
Division included a careful  review of the a c t i v i t i e s  of 
other agencies and discussions w i t h  t h e i r  
representat ives,  as does any attempt t o  define a new 
research area or theme. Examples here would include 
reviews of research being supported on small scale 
industr ies  and on economic policy. 
In cer ta in  areas,  coordinating committees of 
donors meet; some are consti tuted more formally than 
o thers ,  and the frequency of meetings varies.  Examples 
include the working groups on tropical  disease research 
coordinated by WHO and the so called "Bellagio" group i n  
education. In  such instances Divisional s t a f f  happily 
remain aware of the potent ia l  dangers of donors "grouping 
upn and requently find themselves acting as the advocate 
f o r  loca l ly  defined problems and approaches. 
The a c t i v i t i e s  of both Ford Foundation and 
Rockefeller Foundation have evolved s ignif icant ly  over 
recent years. Both have reviewed the i r  programmes 
thoroughly and have seen the i r  resources s ignif icant ly  
reduced. Neither Foundation i s  any longer f u n d i n g  
research i n  education t o  a s ign i f i can t  degree the Ford 
Foundation now supports more action or advocacy 
a c t i v i t i e s  than more t r ad i t i ona l  research. I t  s t i l l  
continues t o  support the l a t t e r  t o  a s ign i f i can t  degree, 
however, especia l ly  in  the ru ra l  soc ia l  sciences i n  Asia 
and Africa. 
A s  ce r ta in  agencies evolve in  one di rect ion and 
withdraw from cer ta in  a c t i v i t i e s ,  other organizations 
move i n  opposite or d i f f e r en t  d i rec t ions .  Thus  UNICEF 
has become qu i te  ac t ive  i n  supporting research i n  
preschool and primary education and SAREC has replaced 
Ford Foundation as  the major supporter of soc ia l  science 
i n s t i t u t i o n s  i n  the Southern Cone. Since the 
mid-seventies, the World Bank has supported a great  deal 
of research,  only'some of it by developing country 
researchers,  i n  the f i e l d s  of energy policy and urban 
policy. The energy donors met two years ago under IDRC 
auspices and w i l l  meet again i n  June of 1984 i n  Ottawa. 
As we develop both our programmes of work and 
individual p ro jec t s ,  therefore,  we constantly deal w i t h  
the other major donors, without whose collaborat iont  
moreover, our mandate would be very d i f f i c u l t  to carry 
out .  
4. What mechanisms does the Division use to identify 
projects and how adequate are these mechanisms? 
As described above, each unit in the Division 
and the staff collectively undertake reviews of policy 
issues in different countries and 'the capacity of local 
institutions to conduct research on these issues. The 
objective is to develop a grid of information leading to 
the identification of different kinds of projects which 
could usefully be developed. The following conclusions 
might emerge for a given topic in a given country: 
i) There is good capacity and financial support to 
conduct research on the topic, hence the IDRC should seek 
to incorporate researchers from this country into 
networks involving researchers from neighboring countries 
where research capacity is weak. 
ii) There is good research being produced, but 
links to policy process are weak, hence IDRC goals should 
be organizational and provide small financial 
contributions to help bridge the research-to-policy 
formulation gap. This might involve support to a 
workshop for this purpose. 
i i i )  Research capacity is good but due to economic 
circumstances no funds are available to undertake needed 
studies, hence the IDRC response should be to make 
financial contributions to strengthen already identified 
projects. 
iv) Research capacity is weak and no fundable 
proj ects have been developed, hence IDRC should organize 
short term training, phase 1 projects (with limited 
goals) provide bibliographic material, and organize 
exchange and project development visits and workshops. 
Of course, the Division operates in too many 
countries and regions within countries to carry out such 
reviews on a systematic and complete basis, hence it 
relies heavily on accumulated knowledge and periodic 
updates through ongoing projects, institutional visits by 
travelling staff, and other sources of information. In 
addition, the various units in the Division have over the 
years built up impressive address lists and contacts 
throughout the world, and an increasing number of units 
now periodically mail out information on IDRC activities 
related to their own program area. This complements 
other more general IDRC communications. The staff of the 
Division are also generally active in international 
professional associations and research networks, and 
attend major international meetings where there is an 
opportunity to meet a large number of Third World 
scholars. These combined activities lead to a large and 
sustained inflow of research documents, policy papers, 
proposals, and requests for information. Most 
experienced members of the Division estimate about a 
cubic foot of such correspondance per week! Most 
projects begin with a letter or personal contact, and are 
then developed through several steps, as outlined below. 
- When the need for a project has been 
identified, how does the Division fornulate 
the project? 
There are various modes for formulating a 
project once the need is identified, yet a typical 
sequence could involve the following: 
i) On the basis of ideas in an initial letter or 
personal contact through travel with national 
researchers, a program officer would consult with 
colleagues i n  the Division t o  learn more about the 
i n s t i t u t i o n ,  other  re la ted  i n i t i a t i v e s  i n  the region or 
elsewhere, and the a v a i l a b i l i t y  of f u n d s  or  s t a f f  
capacity t o  undertake successful p ro jec t  development. 
i i )  I f  s t a f f  and f inanc ia l  resources are  avai lable  
or  can be planned for  a subsequent f i s c a l  year ,  the 
Program Officer  would encourage a more de ta i l ed  wri t ten  
proposal. Often mimeo guidel ines a re  provided on the 
issues t o  be addressed i n  the proposal,  the  way t o  lay 
out the budget, e t c .  
i i i )  When a proposal has been received i t  is  
reviewed by qua l i f i ed  profess ionals  and regional s t a f f  , 
sometimes a l s o  w i t h  the  help of a consultant  w i t h  
specia l ized  knowledge. Detailed quest ions and c r i t i c i sms  
a r e  prepared and sent  t o  the researchers .  
i v )  Frequently a t  t h i s  point an i n s t i t u t i o n a l  v i s i t  
is arranged so  t h a t  a Centre staff person can meet 
d i r e c t l y  w i t h  the  researchers  i n  the  l oca l  s e t t i ng .  In 
cases where the i n s t i t u t i o n  is well known and the  
problems are technica l  i ssues  i n  the proposal i t s e l f ,  the 
researcher may be invi ted  ( a t  Centre expense) t o  a 
regional o f f ice  or Ottawa. Usually the proposal i s  
f inal ized a t  t h i s  point. 
V) The Program Officer is responsible for  preparing 
the project  summary. In  the summary an attempt is made 
t o  give the I D R C  view of the projects  general 
objectives.  Often the vocabulary includes phrases l ike  
"developing new knowledge on . . .", 'increasing research 
capacity w i t h  respect to.. ." or " f u r n i s h i n g  resu l t s  t o  
policy advisors." T h i s  is of course the Centre's own 
vocabulary and view. The researchers themselves often 
l i m i t  t h e i r  proposals t o  more concrete and tangible 
objectives,  usually statbd i n  the form of hypotheses, 
research questions, seminars and other elements which 
appear i n  the I D R C  Project Summary w i t h i n  the sections on 
"special  obj e c t i v e s n ,  amethodology' or "training." The 
document t h u s  seeks t o  bridge the vocabularies useful t o  
the Board and t o  the local  researchers. 
- To what extent  does the Division i n i t i a t e  and 
conduct research and t o  what extent  does it 
respond t o  reques ts  of o thers?  
The Division is co-responsible w i t h  LDC 
research groups fo r  i n i t i a t i n g  many of the  p ro jec t s  which 
i t  develops,  a s  pointed out under poin ts  4a and 4b 
above. However, s t a f f  i n  t h e  Division seldom i f  ever 
conduct research.  T h i s  is not because they have no 
i n t e r e s t ,  but r a the r  due t o  the  f a c t  t h a t  time and work 
circumstances do not allow it. The s t a f f  views its ro le  
as  helping t o  c rea te  the  circumstances so  t h a t  o thers  can 
do research.  Moreover, given scarce s t a f f  capaci ty and 
resources,  p r i o r i t y  m u s t  be given t o  the  needs of the  LDC 
researchers .  A s  a r e s u l t ,  the Division s t a f f  responds 
almost exclusively t o  requests  and i n i t i a t i v e s  of 
others .* 
(The dilemma is t h a t  the  s t a f f  r i s k s  eventual ly 
losing its d i r e c t  research s k i l l s .  One of the  reasons 
why the s t a f f  is keen on a s t rong Centre sabbat ica l  
policy is so they can keep t h e i r  research s k i l l s  
fine-tuned without having t o  resign from the  Centre.) 
Even though Centre staff seldom contribute 
directly to data collection and analysis of primary 
information, they are often very much involved in the 
research process at other levels. Their involvement is 
usually in the form of coordinating and editing research 
reports, particularly those involving chapters from 
various teams in a network project; in carrying out 
bibliographic reviews useful to LDC researchers; and in 
writing perspective papers outlining research 
developments, gaps and priorities. A large number of 
examples of this kind of work can be found in the 
Division. This work makes a dynamic contribution to the 
field, may be considered to be closely related to 
research, and provides some psychological and 
intellectual comfort to programme staff whose daily work 
otherwise is dominated by a series of discrete activities 
for which in fact they are singularly over-qualified to 
perform. 
5. What c r i t e r i a  are used for the s e l e c t i o n  of projects 
for s u p p o r t  and what c r i t e r i a  r o u l d  i n d i c a t e  
r e j  e c t i o n  of a p r o p o s a l ?  
The D i v i s i o n  s u b s c r i b e s  to  t h e  g e n e r a l  c r i t e r i a  
f o r  p r o j e c t  s u p p o r t  s e t  down by t h e  C e n t r e .  However, t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e s e  c r i t e r i a  i n  t h e  D i v i s i o n  does a t  
t i m e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  f i e l d  o f  
s o c i a l  s c i e n c e  p o l i c y  s t u d i e s .  Thus: 
i )  N a t i o n a l  p r i o r i t y .  I n  many n a t i o n s ,  t h e  
p r i o r i t y  o f  d i f f e r e n t  p o l i c y  q u e s t i o n s  is viewed 
d i f f e r e n t l y  depending  who one s p e a k s  t o .  The 
D i v i s i o n  s e e k s  n o t  to  become i d e n t i f i e d  w i t h  any 
p a r t i c u l a r  i d e o l o g i c a l  or p a r t i s a n  v iew on p o l i c y  
i s s u e s ,  b u t  ' to  s u p p o r t  r e s e a r c h  which w i l l  
i l l u m i n a t e  t h e  i s s u e s  for a l l  i n v o l v e d .  Sometimes 
t h i s  h a s  l e d  to  s u p p o r t i n g  r e e e a r c h  on t h e  same 
t o p i c  by more t h a n  one g r o u p  i n  t h e  same coun t ry .  
i i )  Appl i ed  r e s e a r c h .  The D i v i s i o n  f a v o u r s  r e s e a r c h  
w h i c h  w i l l  have d i r e c t  b e n e f i t s  f o r  development  and 
f o r  e r r a d i c a t i n g  p o v e r t y .  But  a s  t h e  D i v i s i o n  d o e s  
n o t  s u p p o r t  t h e  deve lopment  o f  t e c h n o l o g y  f o r  
deve lopmen t ,  t h e  meaning o f  " a p p l i e d n  t a k e s  on 
p e r h a p s  a  b r o a d e r  meaning t h a n  it does  i n  some other 
D i v i s o n s .  We have  o f t e n  found,  f o r  example ,  t h a t  
s t u d i e s  which h e l p  u s  better  u n d e r s t a n d  processes o f  
deve lopment  and underdevelopment  g e n e r a l l y  a r e  o f t e n  
s o r e l y  needed ,  s i n c e  w i t h o u t  these l o c a l  development  
a g e n c i e s  and p o l i c y  a d v i s o r s  a r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  
to  d i a g n o s e  t h e  k i n d s  o f  program i n i t i a t i v e s  w h i c h  
a r e  r e q u i r e d .  Thus ,  f o r  example,  t h e  D i v i s o n  
s u p p o r t s  s t u d i e s  on t h e  n a t u r e  of p e a s a n t  
t e c h n o l o g y ,  on t h e  way i n  which p a s t o r a l i s t s  and 
s e d e n t a r y  a g r i c u l t u r a l s  i n t e r a c t  i n  s e m i - a r i d  zones ,  
how t h e  e d u c a t i o n  sys t em and t h e  job-marke ts  r e l a t e  
t o  one  a n o t h e r ,  and so on.  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
D i v i s i o n  s u p p o r t s  e v a l u a t i v e  s t u d i e s  o f  development  
p r o j e c t s ,  s e e k i n g  to i d e n t i f y  t h e i r  s t r e n g t h s  and 
weaknesses .  The D i v i s i o n  o c c a s i o n a l l y  s u p p o r t s  
b o t h  p i l o t  p r o j e c t s  ( e .g . ,  i n  new t e a c h i n g  s y s t e m s )  
and  t h e i r  e v a l u a t i o n ,  b u t  t h e  g e n e r a l  approach  is to  
r e i n f o r c e  t h e  a p p l i e d  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  
deve lopmen t  p r o j  ects funded by governments ,  
b i - la teral  a id  a g e n c i e s ,  i n t e r n a t i o n a l  banks,  and 
o t h e r  s i m i l a r  f a c t o r s .  Funds t y p i c a l l y  d o  n o t  
s t r e t c h  to  s u p p o r t  t h e  p i l o t  p r o j e c t s  t h e m s e l v e s .  
I n  t h i s  way the Division is able t o  f u n d  a large 
number of projec ts  relevant  t o  many other  agencies 
t h a t  lack i t s  Centre 's  a b i l i t y  t o  assess ,  develop 
and fund research. 
i i i )  Training and research capacity.  These 
c r i t e r i a  here received pa r t i cu l a r ly  strong a t tent ion 
from the  Division. We understand tha t  the  Division 
accounts for a h i g h  proportion of pre-project ,  
w i t h i n  p ro jec t ,  projec t  re la ted  and post-proj e c t  
awards given by the Centre. Many of the Division 's  
proj e c t s  involve w i t h i n  p ro jec t  seminars and 
workshops organized by Divisional s t a f f  to ensure 
improved research s k i l l s .  Some gran t s  from the 
Division, especia l ly  those re la ted  t o  the South Cone 
of Latin America and East Africa,  have been of an 
i n s t i t u t i o n a l  nature,  providing f inanc ia l  support so  
as  t o  help cent res  maintain research capacity and 
even improve it under adverse condit ions.  
i v )  The other  c r i t e r i a  used by the  Centre are 
applied much as  they a r e  i n  o the r  Divisions. I t  is  
assumed for  example tha t  a l l  recommended projects  
have c l ea r ly  iden t i f i ed  ob jec t ives ,  have a sound 
methodology, and show counterpart  f inanc ia l  support 
corresponding t o  local  resources avai lable .  
6. What a r e  t h e  o n g o i n g  i n t e r n a l  p r o c e s s e s  b y  wh ich  t h e  
D i v i s i o n  a t t e m p t s  t o  assess and e v a l u a t e  i t s  
a c t i v i t i e s ,  i n c , l u d i n g  t h e  assessment,  e v a l u a t i o n ,  
and d i r e c t i o n  o f  i t s  programs and p r o j e c t s ?  
- U h a t  mechanisms does t h e  C e n t r e  employ f o r  t h e  
o n q o i n g  assessment and e v a l u a t i o n  of  t h e  
D i v i s i o n ' s  a c t i v i t i e s ?  
The r e p l y  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  subsumed i~ 
r e p l i e s  t o  Q u e s t i o n s  5, 7, and t o  some e x t e n t  Q u e s t i o n  
8. See a l s o  Annex " fd  and c o n t e n t s  o f  f i r s t  m a i l i n q  
o f  s e l e c t e d  documents t o  t h e  Rev iew Commit tee 22  March 
1984.  
7. What c r i t e r i a  are used to  assess and evaluate 
programs and projects for quality? Would they 
include, for example, measurements of resul ts  
(useful outcomes), training, strengthening, basis 
for  further research or related ac t i v i t i e s ,  and 
proj ect  management? 
o A t  what point would the Division mve to  cut 
o f f  support t o  a program? Are there clear 
c r i t e r i a?  
o Are there clear c r i t e r i a  used t o  determine 
whether a project should be supported into a 
second or further stage? 
While the Division as a whole does not have a 
fixed list of c r i t e r i a  to  assess the quality of programs 
and proj ects , and individual Division programs would 
etress  somewhat d i f ferent  c r i t e r i a ,  there are certain 
common ways i n  which we evaluate research processes and 
resul ts ,  Whether these c r i t e r i a  are easi ly  measured i s  
another question. I t  is often very hard to  quantify the 
quality of research product -- even harder of a 
research process. One can count the number of junior 
researchers trained or the number of books or monographs 
disseminated, b u t  it i s  rather more d i f f i c u l t  t o  measure 
whether new knowledge about the dynamics of population 
growth, the teaching-learning ac t ,  or the adoption of new 
technologies has led t o  quantif iable improvements i n  the 
l ives  of people i n  the developing world. 
One important c r i te r ion  we use is the 
usefulness of the information gained as a resu l t  of the 
research. U t i l i t y  migh t  have a number of def ini t ions .  
Have the r e su l t s  led t o  new knowledge about the problems 
being researched? Have they made possible the 
development of new solutions t o  these problems or the 
improvement of ongoing programs? Has t h i s  research been 
useful i n  comparative terms, w i t h  f i n d i n g s  from other 
centres or nations, t o  strengthen or c a l l  in to  doubt 
assumed t ru ths  about the development process? Has the 
new information shown the way to  fur ther ,  more focussed 
research and so narrowed the search for answers to  what 
a re  often very complex problems? 
A n  equally important - and sometimes even a 
more important - c r i t e r ion  for measuring quali ty is the 
e x t e n t  t o  which  i t  h a s  l e d  to  t h e  i n c r e a s e d  a b i l i t y  of  
r e s e a r c h e r s  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h :  to  i d e n t i f y  problems, 
d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  me thods  t o  s t u d y  them, a n a l y z e  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d ,  and  i n t e r p r e t  r e s u l t s .  
T h i s  a s p e c t  o f  r e s e a r c h  may be t h e  r e s u l t  o f  
f o r m a l  and e x p l i c i t  t r a i n i n g  or more i n f o r m a l  l e a r n i n g  by 
d o i n g ,  b u t  t h e  D i v i s i o n  f e e l s  s t r o n g l y  t h a t  s k i l l s  g a i n e d  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e s e a r c h  are o f t e n  a more i m p o r t a n t ,  
t h o u g h  p e r h a p s  l e s s  e a s i l y  m e a s u r e d ,  ou t come  t h a n  t h e  
p r o d u c t .  T h i s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  D i v i s i o n ' s  b e l i e f  t h a t  
w h i l e  i t  h a s  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  how many r e s e a r c h e r s  
r e m a i n  i n  t h e  f i e l d ,  it c a n  act t o  i n f l u e n c e  t h e  number 
who e n t e r .  
A b r o a d e r ,  b u t  o f t e n  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  
c r i t e r i o n  for a s s e s s i n g  q u a l i t y  is t h e  e x t e n t  to  which 
t h e  r e s e a r c h  project, or s i m p l y  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  c e n t r e  
d o i n g  t h e  r e s e a r c h ,  has s t r e n g t h e n e d ,  e n r i c h e d ,  or 
o t h e r w i s e  improved  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t  for t h e  social  
s c i e n c e s ,  i.e. for  t h e  r a t i o n a l  q u e s t i o n n i n g  of p u b l i c  
p o l i c y  a n d  i t s  e f f e c t s .  In  many c o u n t r i e s ,  d u e  t o  
p o v e r t y  or o p p r e s s i o n ,  o n l y  e x t e r n a l  f u n d i n g  s u c h  as t h e  
C e n t r e ' s ,  k e e p s  social  e n q u i r y  a l i v e .  I n  o t h e r s ,  o u r  
support has increased the number of ins t i tu t ions  and 
individuals doing research, the variety of methods and 
perspectives used t o ,  s t u d y  problems, or the l i n k s  among 
researchers, p rac t i t ioners ,  and policy-makers. A l l  of 
these a re  important consequences of much research and 
t h u s  important c r i t e r i a  i n  judging i t s  worth. 
A s  t o  the c r i t e r i a  used for more spec i f ic  
decisions -- whether to  cut off support mid-stream or 
continue t o  fur ther  phases of work, there is perhaps more 
c l a r i t y .  Proj ec t s  are cancelled ra re ly ,  usually when 
o r ig ina l  researchers move or are replaced without 
competent subs t i tu t ion ,  when ins t i tu t ions  collapse or 
local  funding withdrawn, or when, despite many e f f o r t s ,  
progress reports  a re  not submitted to  the Centre. 
Second phases of projects  or further work w i t h  the same 
i n s t i t u t i o n s  would be assessed i n  terms both of the 
c r i t e r i a  discussed above and of the dynamics of the 
i n s t i t u t i o n  and the research process. Is the 
i n s t i t u t i o n  changing in ways that  make persistence in  
funding desirable? Are researchers s t i l l  learning and 
have yet a potent ia l  t o  develop? Is even more useful 
knowledge and potential  application anticipated from 
fur ther  work? Does a f rag i le  or s t i l l  developing 
research environment require further support? 
Here the Division would look carefully at the 
nature of such continued funding and try to adapt to the 
institution's changing circumstances -- from small to 
large projects, from projects to programs, from isolated 
research to membership in a network or a Cooperative 
Program grant, from a focus on capacity-building to 
knowledge-production. These are all options which we 
can and do exercise, but they require particular and 
specific knowledge of individuals, institutions, and 
research conditions and considerable time to match unique 
needs with Centre resources. 
8. What impact and what usefulness  have the Divis ion 's  
a c t i v i t i e s  had over the years  on: 
o s t rengthening  t h e  t h i r d  w r l d  re6earch 
comuni  ty?  
- con t r ibu t ing  t o  the economic advancement of 
developing reg ions? 
o s o c i a l  advancement? 
o bui ld ing  up i n s t i t u t i o n s ?  
- encouraging coordinat ion of i n t e r n a t i o n a l  
research?  
- f o s t e r i n g  cooperation betueen developed and 
developing region.? 
- enl i t s t ing  the t a l e n t 6  of social s c e n t i s t s  of 
Canada and o t h e r  c o u n t r i e ~ ?  
I t  i s  very d i f f i c u l t  to assess clearly the 
impact of SSD i n  developing countries, for  a number of 
reasons. 
F i r s t ,  conditions are subject t o  rapid change 
i n  many poorer countries, because of external economic 
shocks and internal  p o l i t i c a l  s h i f t s ;  t h i s  means that 
even very well designed projects ,  b u i l t  on careful 
consultation w i t h  policy makers and aimed a t  crucial 
problems when i n i t i a t e d ,  may end up being ignored by new 
policy makers i n  new economic circumstances. Second, 
many of the problems w i t h i n  developing countries are very 
complex, d i f f i c u l t  to  respond to ,  and often require long 
years of research e f fo r t  t o  understand fu l ly  (one thinks, 
for  instance, of ecological circumstances i n  the Sahel, 
where long swings i n  r a i n f a l l  create long term adjustment 
s t ra teg ies  which can only be understood through long term 
monitoring and research) 1 policy makers are  of ten not 
w i l l i n g  t o  wait a s  long a6 t h i s  in  designing the i r  policy 
responses. Finally, th i rd ,  impact is d i f f i c u l t  t o  
measure because the re la t ionship between social  science 
research and policy outcomes is  very complicated; often 
such research may strengthen c r i t i c s  of exist ing policies 
and lead t o  change, b u t  i n  a  di rect ion somewhat d i f f e ren t  
than the social  science research suggests; or research 
may make i t s  contribution w i t h  respect to  general 
community perceptions of a par t icular  problem area and 
therefore create the climate i n  which issues are  
addressed. For these reasons, the thoughts that  follow 
m u s t  be seen as qui te  tentat ive .  
Certainly the Social Sciences Division's 
a c t i v i t i e s  have strengthened the t h i r d  world research 
community, by providing funding, material inputs such as 
publications, and professional interaction i n  a variety 
of subject areas. These are the e f fec ts  which a re  
c lear ly  measurable, b u t  there may also be other elements 
of support which are important t o  ident i fy ,  and there may 
be d i f f i c u l t i e s  i n  measuring the r e su l t s  of such 
support. From the eastern African context, for example, 
it can be said that  one of the main elements of support 
which IDRC provides is a t  the level of morale. Many 
ins t i tu t ions  are hard pressed, isolated in the i r  own 
environment, and overwhelmed by the predominance given t o  
expatr ia te  advisors by local  regimes. The in te res t  and 
at tent ion of IDRC program s t a f f  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  a re  
important i n  improving the i r  morale, and thereby 
strengthening the seriousness w i t h  which research 
institutions carry their programs forward, and the 
determination with which they attempt to communicate 
research results to policy makers. 
But it is difficult to measure how a research 
community is strengthened. For instance, a particular 
institution may be weakened by people leaving, but the 
transfer of those people to government institutions, such 
as central bank research agencies, may in practice lead 
to a strengthening of the overall research community. 
One measure, perhaps, of the strengthening of 
institutions with which we deal, is the much larger 
number of proposals which we now receive from such 
institutions, and the much wider net of research 
institutions with which we are in touch in most parts of 
the world. 
Perhaps the most difficult question of all is 
what contribution we make to the social and economic 
advancement of developing regions. There are certainly 
specific projects which one can point to which have had a 
direct and positive impact. But sometimes research may 
be just as important in a negative direction. For 
instance, in the Dairy Marketing project in Zimbabwe 
(supported by the Economics Program), the researchers 
discovered i n  t he i r  detailed interaction w i t h  a 
par t icular  community. that  the general strategy toward 
peasant m i l k  production of the Dairy Marketing Board i n  
tha t  country was misguided; therefore, the research led 
t o  a much slower process i n  developing peasant marketing 
s t ra tegy,  rather than the rapid program which had been 
anticipated. 
The clear  goal of many projects is to  
strengthen research ac t iv i ty  i n  areas that  represent 
major social  or economic problems i n  the country 
involved. Although on a project by project basis it 
probably could be demonstrated that  a s ignif icant  number 
of such e f fo r t s  do have a successful impact, it would be 
a serious mistake to t h i n k  tha t  t h i s  research impact is 
necessarily determinant. I n  Economics, for  instance, the 
Division is a re la t ive ly  small player i n  a world 
dominated by much more ideological and powerful 
ins t i tu t ions  (such as the World Bank and the 
International  Monetary Fund) .  Research e f f o r t s  by those 
associated w i t h  those ins t i tu t ions  are l ike ly  t o  have 
more d i rec t  e f f e c t  on economic policy. B u t  many 
developing country researchers would suggest that  their  
impact on economic advancement of developing regions 
would not be nearly so positive. 
With respect to social advancement, many of our 
projects, particularly in recent years, involve direct 
work with social organizations - cooperatives in the case 
of some African countries and non-governmental organiza- 
tions of various kinds in Africa and elsewhere. Again, 
a project by project review would indicate effects from 
these projects which have contributed to improve 
literacy, more secure economic opportunities, and a 
better capacity to respond to technological pressures 
from outside the community. 
With respect in building up institutions, 
again, the Social Sciences Division effort has been to 
draw research into a more prominent role within 
developing countries. This has involved the 
strengthening of research institutions, and the 
strengthening of the research within non-research 
institutions. In the end, though, institutions will only 
have a continuing and significant impact in their own 
environment if they can generate some economic base for 
themselves within that environment. Using that 
c r i t e r ion ,  it is possible that some I D R C  support may 
actually prevent the local rooting of ins t i tu t ions ,  by 
leaving them heavily .dependent on outside funding. T h i s  
is clearly a question that  needs to  be looked a t  on case 
by case basis,  and would have to  be treated d i f fe rent  i n  
an environment l ike  the Southern Cone of Latin America 
than i n  the context of Africa or Asia. 
A t  the level  of encouraging coordination of 
international research, again, I D R C  has made a 
contribution. Network proj ects have been common, and 
study v i s i t s  to  other ins t i tu t ions  i n  other par ts  of the 
world have frequently been supported for developing 
country researchers. I n  addition, I D R C  has emphasized 
support for continent wide and regional ins t i tu t ions  
aiming to  t i e  researchers together and help them t o  
coordinate among themselves bet ter .  
I t  would be possible to  demonstrate many of 
these points w i t h  individual project references, and we 
are  prepared to  do t h i s  if requested. The major points 
t o  be made, however, is that  these questions are an 
essent ia l  and continuous pre-occupation, as demonstrated 
i n  references to  them i n  v i r tua l ly  a l l  project summaries, 
and as  demonstrated by concern w i t h  them i n  evaluations 
and p r o j e c t s .  However, measuring the  impact of these 
concerns is an extremely complicated problem w i t h  which 
the  Centre j  a s  not ye t  f u l l y  grappled. 
9. What a r e  the Divis ion ' s  notable successes  or  
f a i l u r e s ?  
The Centre and t h e  Division support  p ro jec t s  
because they benef i t  Third World count r ies ;  t h e i r  success 
o r  f a i l u r e  i s  i n  the  hands of the r e c i p i e n t s  and 
judgements of ' success '  and ' f a i l u r e '  a r e  of ten  
d i f f i c u l t  t o  make. P ro jec t s  which seemed, when they were 
completed, t o  be f a i l u r e s  because of a l ack  of o f f i c i a l  
i n t e r e s t ,  immediate a p p l i c a b i l i t y  or ambiguous r e s u l t s ,  
may tu rn  out, a f t e r  a few years ,  t o  be r e l a t i v e  
successes.  Judgements m u s t  always take i n t o  account the  
importance of the  process of building s p e c i f i c  r e s u l t s  i n  
otherwise somewhat barren a reas  and helping researchers  
t o  def ine t h e i r  i n t e r e s t s ;  such judgements can only be 
taken a f t e r  a  mature period of time. Although it would 
be possible to  c a l l  a t tent ion t o  a  number of projects 
which have succeeded or f a i l ed ,  these opinions can more 
eas i ly  be re la ted to  the Centre than to broader 
development considerations.   valuations must involve 
the recipients  and country nationals as well as program 
of f icers .  
I f  one looks a t  t h i s  question i n  a  d i f ferent  
and less  absolute way, considering only those variables 
which are under Centre control ,  then successes or 
f a i lu re s  can be judged a t  two levels:  f i r s t ,  those which 
involve Centre f l e x i b i l i t y  and response and which depend 
i n  the l a s t  resor t  on the Board of Governors and the 
Centre's in te rna l  administration; second, those issues 
which properly involve Divisional control and 
perceptions. I n  the l a t t e r  case, the most important 
change concerns the ro le  of the program of f icer .  
The Board of Governors have r igh t ly  insisted on 
the importance of improving research and ass i s t ing ,  where 
possible, the rec ip ien t ' s  use of the research resul ts .  
Both a c t i v i t i e s  require an intimate knowledge of the 
research and the research project which can only come 
from spending time w i t h  the researcher. D u r i n g  the 
course of the project, we believe that program officers 
should not only monitor the project from the Centre's 
point of view (pr0pe.r use of resources contributed) but 
help with readings, training, bibliographies and other 
aspects of research support; and following the completion 
of the research, encouraging publication and diffusion 
within the country and internationally. As the Centre's 
income increases and demand for funds grow, such 
knowledge becomes more important for rational choice and 
more difficult because of the project load carried by the 
program officer. For many members of the Division, the 
change from knowledgeable professional to portfolio 
administrator would be a failure and disappointment not 
only because it will lead to the recruitment of different 
kinds of professional -- the job will effectively be 
different -- but because such changes will do little to 
answer the demands of research teams for continuous and 
so time consuming assistance. In this sense, the 
professional staff feel that they are not able to provide 
as much support to most projects as they could prof itably 
use. 
Certain projects which could be deemed to be 
especially successf ul in achieving their obj ectives could 
include the Technology Policy Workshops, Phases I & 11; 
the Caribbean Technology Policy Studies, Phase I ,  while 
Phase I1 was not as much of a success, the STPI s tudies ,  
while possibly a f a i l u r e  i n  terms of i t s  comparative 
exercise,  generated considerable success i n  terms of 
implementation a t  national levels  of policy guidelines 
developed from national s tudies  and i ts overwhelming 
contribution to  the debate a t  UNCSTD many years l a t e r .  
Another one which influenced the world debate on 
prospects of developing countries i n  the Bariloche s t u d y  
i n  response t o  the one by the C l u b  of Rome, i n  education, 
there are  Impact and RRAG. There are innumerable 
examples of successes of small s tudies which have allowed 
researchers to  ge t  more experience subsequently t o  
conduct more d i f f i c u l t ,  larger  s tudies ,  of small s tudies 
c lar i fying issues leading to spec i f ic  policy measures 
much l e s s  glamorous than the ones c i ted e a r l i e r ,  bu t  i n  
our view of equal long term importance. 
There are  many cases where the research personnel 
moved away, the in s t i t u t ion  deteriorated during the 
project or  any number of fac tors  from coups, f inancia l  
c r i s i s ,  deaths,  disappearances, petty j ealousies and so 
on have intervened to  prevent the project  from generating 
many or most o f  t h e  i n t e n d e d  outcomes.  Another  and  
d i f f e r e n t  s e n s e  of f a i l u r e  is  when r e s e a r c h e r s  a r e  
s u s t a i n e d  by o u r  e f f o r t s  t o  t a k e  t h e  f i rs t  s t e p s  and t h e n  
too q u i c k l y  t o  r e a c h  t h e  n o t i c e  of i n t e r n a t i o n a l  
a g e n c i e s ,  c o n s u l t i n g  f i rms and deve loped  c o u n t r y  
r e s e a r c h e r s  and a r e  l u r e d  away from t h e  t a s k  of more long  
term, i n - d e p t h ,  i ndependen t  s t u d i e s  o f  t h e i r  own 
s o c i e t i e s '  deve lopment  problems. 
10. What are the c o n s t r a i n t s  on the D i v i s i o n  d u e  t o  its 
b e i n g  part of the larger s y s t e m  o f  a r e s e a r c h  
c e n t r e ?  To  what  other c o n s t r a i n t s  does the 
D i v i s i o n  feel s u b j e c t  from o u t s i d e  the Cen t re?  
(We i n t e r p r e t  t h i s  q u e s t i o n  to  refer t o  t h i s  
p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  c e n t r e ,  i .  e. t h e  IDRC. ) 
The Division consciously benefi ts  from the 
s p i r i t  and the overal l  professionalism of its colleagues 
throughout the larger research centre. I t  t r i e s  to 
maintain the atmosphere of co l l eg ia l i t y  and the respect 
for f l e x i b i l i t y  found throughout the Centre and greatly 
encouraged by the  Centre's leaders from the President 
downwards. I t  is consciously proud to  be a part of the 
respected larger  organization which surrounds i t .  
Constraints,  however, are f e l t  and perhaps 
increasingly so as the Centre grows and more and more 
actors are involved i n  every aspect of its operations. 
P u t  another way, what was a cottage i n d u s t r y  is now a 
multinational corporation; while it is good that  the 
s p i r i t  pervasive i n  the former l ingers on i n  the l a t t e r ,  
i t  is perhaps unfortunate tha t  procedures, guidelines, 
and processes are  not subject t o  systematic review and 
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(a) Given that various support Divisions are now 
composed of numerous persons at various levels, each 
one of whom is .a policy-maker within his or her own 
understanding of the activity in question, an 
inordinate amount of time is spent by programme 
officers and other staff shepherding most 
transactions through their appropriate stages. It 
is, for instance, necessary to have, and indeed the 
Division could not operate without, a sub-system 
charged with checking, verifying, and normalizing 
all financial transactions. But it is frustrating 
to have to spend as much time as the Division does 
justifying professional decisions on unclear 
administrative grounds. The constraints here are 
on the efficiency of the Division; the sense of 
professional responsibility shared by all members of 
it; and on the use of the programme officer's 
time. The Division takes this last point seriously 
and has more than once suggested a basic time-use 
study -- 'a day in the life of the programme 
officern -- to OPE, but has not met with success. 
( b )  G iven  t h a t  w i t h i n  t h e  C e n t r e ' s  e x i s t i n g  sys tem of 
c h e c k s  and b a l a n c e s  -- which is h i g h l y  e f f e c t i v e  
i n  many ways -- most actors p r e f e r  t h e  known t o  
t h e  unknown, t h e  D i v i s i o n  f r e q u e n t l y  is c o n s t r a i n e d  
t o  dress a n y  p e r h a p s  new a p p r o a c h e s  of s u b j e c t  o r  
mode i n  c o n v e n t i o n a l  and o r t h o d o x  c l o t h i n g .  I t  is 
n o t  t h e  Board or t h e  s e n i o r  o f f i c e r s  who a r e  t h e  
d e t e r m i n i n g  f a c t o r  h e r e ,  b u t  r a t h e r  t h e  s l o w n e s s  
w i t h  which t h e  o v e r a l l  s y s t e m  is a b l e  t o  a d a p t  t o  
new rea l i t i e s .  The u n f o r t u n a t e  consequence  is n o t  
so much t h a t  t h e  D i v i s i o n  is u n a b l e  t o  ac t ,  b u t  
r a t h e r  t h a t  main i s s u e s  and c o n c e r n s  i nvo lved  do n o t  
r e c e i v e  t h e  h e a r i n g  or d e b a t e  t h e y  s h o u l d  by t h e  
a p p r o p r i a t e  b o d i e s .  
( c )  Given  t h a t  w i t h i n  t h e  p r e v a i l i n g  C e n t r e  e t h o s  of 
" r e s p o n s i v e n e s s " ,  i n s i d e  and o u t ,  e a c h  case no 
matter h w  b i g  or small t e n d s  to  be d e b a t e d  on i t s  
own merits, t h e r e  is f r e q u e n t l y  l i t e r a l l y  nowhere to 
t u r n  t o  g a i n  a clear d e c i s i o n  o n  major p o l i c y  i s s u e s  
a f f e c t i n g  a l l  D i v i s i o n a l  s t a f f .  Does the  C e n t r e  
i n t e n d  to i n c r e a s e  or decrease t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  
i n  r e g i o n a l  o f f i c e s ?  t h e  p h y s i c a l  s i z e  of  t h e s e  
o f f  ices? Can t h e  D i v i s i o n  t h e r e f o r e  p l a n  t o  
i n c r e a s e  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  of i t s  s t a f f  there 
or n o t ?  A r e  s u p p o r t  D i v i s i o n s  g o i n g  to  i n c r e a s e  
t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  what t r a d i t i o n a l l y  h a s  been 
known as programme work; i f  so,  what  mechanism w i l l  
be d e s i g n e d  t o  . r e a d d r e s s  t h e  i n e v i t a b l e  c o n f u s i o n s  
-- i n s i d e  and o u t  t h e  C e n t r e  -- t h i s  w i l l  
i n i t i a l l y  c r e a t e ?  Can s e n i o r  s t a f f  i n  t h e  D i v i s i o n  
be r o t a t e d  among D i v i s i o n a l  p o s i t i o n s  and  n o t  lose 
t h e i r  s e n i o r i t y  and pay?  E t c .  T h e s e  q u e s t i o n s  
g e t  p o s e d ,  bu t  f r e q u e n t l y  w i t h o u t  r e s p o n s e .  
( d )  G iven  t h a t  f o r  s e v e r a l  q u i t e  sound r e a s o n s ,  many o f  
them beyond i t s  own c o n t r o l ,  t h e  C e n t r e  d o e s  n o t  
have  a c l e a r  s t r a t e g i c  p l a n ,  t h e  D i v i s i o n  i s  
c o n s t r a i n e d  i n  f o r m u l a t i o n  of its own s t r a t e g i c  
p l a n s  and  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  t a c t i c s  to g e t  
t h e r e .  W i t h i n  t h e  las t  month t h e  D i v i s i o n  h a s  
r e c e i v e d  estimates o f  its l i k e l y  f u t u r e  f i n a n c i a l  
a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  T h i s  
r e p r e s e n t s  a n  a d v a n c e  i n  t h a t  f o r m e r l y  s u c h  
i n f o r m a t i o n  came o n  a y e a r  by  y e a r  basis 
a p p r o x i m a t e l y  two months  a t  best before t h e  
f i n a n c i a l  year i n  q u e s t i o n  commenced. The  t h r e e  
year p l a n  shows min imal  f i n a n c i a l  i n c r e a s e  f o r  t h e  
n e x t  two y e a r s  ( d e  f a c t o  a d e c r e a s e )  f o l l o w e d  by t h e  
jump o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 % .  I n  t h e  words  of o n e  
D i v i s i o n a l  s t a f f  member, n I f  I e v e r  got t h i s  from a 
r e c e p i e n t ,  I ' d  s e n d  i t  r i g h t  back .n  
( b )  T o  what o t h e r  c o n s t r a i n t s  d o e s  t h e  D i v i s i o n  
f e e l  s u b j e c t  f r o m  o u t s i d e  t h e  C e n t r e ?  
T h e  r e p l y  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  i m p l i c i t  and 
e x p l i c i t  i n  a l l  t h e  w r i t t e n  r e p l i e s  t o  t h e  c o m m i t t e e ' s  
b a s i c  q u e s t i o n s  c o m o l e t e d  so f a r .  E s s e n t i a l  l y  t h e  
p r o b l e m  c o n s i s t s  o f  a  g r e a t  and g r o w i n g  demand o n  f i n i t e  
r e s o u r c e s ,  b o t h  f i n a n c i a l  and human. As o t h e r  a g e n c i e s  
w i t h d r a w  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  w o r k  and  s p e c i f i c a l l y  f r o m  
s u p p o r t  t o  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  and  b y  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s ,  t h e  D i v i s i o n  i n c r e a s i n g l y  becomes t h e  o n l y  
game i n  t o w n .  T h i s  on  t h e  one  h a n d  i n c r e a s e s  t h e  s h e e r  
v o l u m e  o f  w o r k  t o  be  c o m p l e t e d  - -  p e r s o n s  t o  r e c e i v e  o r  
v i s i t ,  p r o ~ o s a l s  t o  r e v i e w ;  i t  a l s o  makes  c h o i c e s  
i n c r e a s i n q l y  n e c e s s a r y  and i n c r e a s i n g l y  h a r d .  
The  s i t u a t i o n  i s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  d e c l i n e  i n  
r e a l  r e s o u r c e s  a v a i  1  a b l e  t o  r e s e a r c h  f r o m  many n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t s  and  t h e  f r e q u e n t l y  c o n c o v i t a n t  d e c l i n e  i n  
o p e n n e s s  i n  many o f  t h e  s o c i e t i e s  i n  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  
w o r k s .  P e o p l e  i n  a n y  d e v e l o p i n g  r e g i o n  o f  t h e  w o r l d  a r e  
b e c o m i n g  p o o r e r  and t h e  D i v i s i o n ' s  c o n t r i b u t i o n s  s h o u l d  
b e  h e l p i n g  t o  make t h e m  l e s s  p o o r ;  a  number  o f  s o c i e t i e s  
a r e  b e c o m i n g  l e s s  a c c e p t i n g  o f  r a t i o n a l  and open  
d i s c u s s i o n  o f  p u b l i c  p o l i c i e s  and i s s u e s  w h i l e  t h e  
D i v i s i o n ' s  work is d e d i c a t e d  t o  r e c o g n i t i o n  of t h e s e  
a c t i v i t i e s  as  a normal  and d a i l y  e v e n t .  These  are n o t  
so much p a r a d o x e s  a s  d e e p l y  t r o u b l i n g  q u e s t i o n s  w h i c h  
a f f e c t  e a c h  member of t h e  D i v i s i o n ;  t h e  main c o n s t r a i n t  
l i e s  i n  h a v i n g  v e r y  l i m i t e d  tools  w i t h  which  to p u r s u e  
v e r y  complex g o a l s .  
11. What are the l i k e l y  f u t u r e  demands o n  the D i v i s i o n  
f r o m  i ts  c l i e n t s ?  Are tbere foreseeable c h a n g e s  i n  
t h e  s t r u c t u r e  and activities o f  the D i v i s i o n ?  
Al though  a n  answer  t o  t h i s  q u e s t i o n  b o r d e r s  o n  
s p e c u l a t i o n ,  we s h o u l d  b e g i n  w i t h  o n e  i n c o n t r a v e r t i b l e  
f a c t ,  which i s  t h a t  t h e  D i v i s i o n ' s  s u p p o r t  for r e s e a r c h  
is now more, r a t h e r  t h a n  less, i m p o r t a n t  when compared to  
t e n  y e a r s  ago .  T h i s  is not o n l y  b e c a u s e  t h e  a b s o l u t e  
amounts  and  r e s o u r c e s  h a v e  i n c r e a s e d  b u t  b e c a u s e ,  f rom 
rough  c a l c u l a t i o n s ,  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  i n  g e n e r a l  and  
domestic s u p p o r t  i n  many e n v i r o n m e n t s  is d e c l i n i n g .  The 
more v i s i b l e  t h e  C e n t r e  becomes, t h e  g r e a t e r  is t h e  
r e q u i r e m e n t  on  t h e  D i v i s i o n  i n  t h e  f u t u r e  t o  make c a r e f u l  
and responsible choices about the ways that  it undertakes 
i t s  work. Demands have already increased and are l ike ly  
t o  i n  increase fur ther .  B u t  these demands require more 
than money i n  order tha t  they a re  met professionally i n  a 
way that  the constituency seems to expect of the Centre. 
They require the strengthening of the l iberal - ra t ional  
approach pursued by the Division i n  the past and which 
needs t o  be sustained i n  the future: a t  a time when the 
pace of soc ia l  change and so social  tension -- which 
encourages an easy and l e s s  re f lec t ive  solution -- 
increase i n  T h i r d  World and even i n  r icher countries. 
I n  order t o  pieserve the best of the Division's 
work and t o  face the future w i t h  confidence, the 
following points should be considered: 
( a )  t o  continue to  support proj ec t s  professionally 
as  well a s  f inancia l ly ,  tha t  is, t o  provide a 
research support which can p a r t i a l l y  compensate 
for  the lack of i n t e l l ec tua l  contact and other 
basic research materials;  
( b )  t o  permit s t a f f  to  be attached t o  research 
p ro jec t s  so t ha t  they maintain t h e i r  
understanding of developing countr ies  and 
research issues away from cen t r a l  and  regional 
o f f  i ce  pressure; 
( c )  t o  develop the number of support modes, 
pioneered by the  Division, including 
i n s t i t u t i o n a l  and program support a s  well as 
projec t  support,  so  t h a t  Centre f l e x i b i l i t y  is 
maintained; 
( d )  t o  f u n d  i n s t i t u t i o n s  and p ro jec t s  for  longer 
periods of time, increasing g ran t s ,  for  example 
from three t o  f i ve  years;  
( e )  t o  develop g r ea t e r  adminis t ra t ive  
f l e x i b i l i t y  within the  Centre so  t h a t  the 
char te r  of the Centre can be properly rea l i sed;  
( f )  t o  develop methods of long term commitment so 
permitting g r ea t e r  research s t a b i l i t y  i n  
developing countr ies .  
Documen ts  a v a i l a b l e  t o  B o a r d  Members upon  r e q u e s t  
S e l e c t e d  P a p e r s  a n d / o r  Documen ts  s e n t  R e v i e w  C o m m i t t e e  
?? M a r c h  1 9 8 4  and 1 7  A p r i l  1 9 8 4 :  
A.  B a c k q r o u n d  p a p e r  f o r  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  
Mee t  i ng:  
E n e r g y  P o l i c y  R e s e a r c h  i n  t h e  1 9 9 0 ' s  b y  Andrew 
B a r n e t t  (May 1 9 8 3 ) .  
O V P P  E v a l u a t i o n  R e p o r t  on t h e  IDS/SPRU T r a i n i n g  
P r o g r a m  ( 3 - P - 7 6 - 0 0 0 5 ) .  
E v a l u a t i o n  o f  T e c h n o l o g y  P o l i c y  Workshop  
( 3 - P - 7 9 - 0 1 4 6 ) .  
A n n u a l  R e p o r t :  S c i e n c e  and T e c h n o l o g y  and E n e r q y  
Programmes,  FY 1 9 8 2 / 8 3 .  
T h e  I m p a c t  o f  IDRC F u n d i n g  on t h e  T h r e e  C a n a d i a n  
A r e a  S p e c i f i c  L e a r n e d  S o c i e t i e s .  
3 .  N e l l i s  R e p o r t  on a  T r i p  t o  N o r t h  A f r i c a  and 
F r a n c e  ( 1 9 8 0 ) .  
T r i p  R e p o r t s ,  L a t i n  A m e r i c a :  Mora les -Gomez ,  
S h a e f f e r ,  S t r o m q u i s t .  
A b s o r p t i o n  and  D i f f u s i o n  o f  I m p o r t e d  Techno1oq.v 
P r o c e e d i n g s  of  a  Workshop  h e l d  i n  S i n q a p o r e ,  
2 6 - 3 0  J a n u a r y ,  1 9 8 1 .  
T r i p  R e p o r t :  C h i l e ,  A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  J a n u a r y  
1 8 - F e b r u a r y  3, 1 9 8 4  b y  S h e l d o n  S h a e f f e r .  
T r i p  R e p o r t :  N i a e r i a ,  O c t o b e r  1 6 - 2 7 ,  1982 b y  Eva 
R a t h g e b e r  . 
T - - r -  
c o r e s p o n d e n c e ,  e t c .  e x e m p l a r y  o f  p r o c e s s e s  and 
a c t i v ~ t i e s  i n v o l v e d  i n  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  a n d  
m o n i t o r  i n a .  
I n  a d d i t  i o n ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  s e v e r a l  b r o c h u r e s  w h i c h  a r e  
p u b l i c a l l y  a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h ,  F r e n c h  and  S p a n i s h .  
IDRC P roq ra rn  D i r e c t i o n s ,  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n  
E n e r g y  R e s e a r c h  P r o q r a m  o f  t h e  IDRC 
E d u c a t i o n  R e s e a r c h  P r o g r a m  o f  t h e  IDRC 
P o p u l a t i o n  and  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  P r o g r a m  a t  t h e  
IDRC 
U r b a n  P o l i c y  P r o g r a m ,  S o c i a l  S c i e n c e s  D i v i s i o n ,  IDRC 
E c o n o m i c s  and  R u r a l  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  IDRC 
C o o p e r a t i v e  P r o g r a m s :  G u i d e l i n e s  f o r  a p p l i c a t i o n s  
i n  t h e  S o c i a l  S c e n c e s ,  IDRC 
The S o c i a l  S c i e r j c e s  D i v i s i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t 6  s o c i e t i e s  { E  
c h a n g e .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  seek  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e s  a n d  e f f e c t s  o f  s u c h  c h a n g e ,  s o  t h a t  i t  c a n  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d s  d e s i r e d  e n d s :  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  l i v e s  c f  
men, women, a n d  c h i l d r e n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
Aqy d e f i q i t i o r  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  c l i e o t e l e  IT~LJS: r e a c h  b ? y r r r  
t n e  r e s e a r c h e r s  an5 d e c i s i o n - m a k e r s  w i t h  whor,  w e  d e a l  on a d a ' l y  
b z s i s .  T h e  f i n a l  c l i e n t e l e  a r e  b e w i l d e r e d  c h i l d r e n  i f i  c r o ~ ; d e ;  
c l a s s r o o m s  i n s t r u c t e d  i n  a  l a n g u a g e  t h e y  do  n o t  u n d e r s t a n d ;  y z ; t k  
u n a b l e  t o  f i n d  j o b s  b e c a u s e  n a t i o n a l  e c o n o m i e s  a r e  i n  d i s a r r a y ;  
p e e s a c t  f a r r r ~ e r s  w i t h  n o  a c c p s s  t o  c r e d i t  a n d  h e n c e  t c  
f e r t i l i z e r s ;  o r  women i n  w b a n  s l u m s  who m u s t  n o t  o n l y  manage  
h o u s e h o l d s  b u t  a l s o  f i n d  t h e  means t o  p r o d u c e  o r  s u p p l e m e n t  a  
f a m i l y ' s  c a s h  i n c o v e .  
T h e  D i v i s i o n  n e c e s s a r i l y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  
r e s e a r c h  a n d  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e ,  s o  t h a t  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own s o c i e t i e s  c a n  b e  e n h a n c e d .  F r e q u e c t l !  
a n d  i n c r e a s i n g l y ,  t h i s  i m p l i e s  t h e  D i v i s i o n  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n f r a s t r u c t u r e  w i t h i n  w h i c h  
r e s e a r c h e r s  w o r k .  
T h e  p r c r r i s ? s  an3 e x p e c t a t i o n s  3 c c c c 7 a n y i r 1 g  d r r , e l o p r n o n t  i r i  
t h e  i r n m c d ' a t e  p c s t - w a r  y e a r s  h a v e  n o t  b e e f  m e t .  D e v e l o g r n e ~ t  h a s  
t a k e n  p l a c e  on  t h e  b a s i s  o f  many q u e s t i o n a b l e  a s s u m 9 t i o n s  l e a d i q g  
t o  many u n f o r s e e n  c o n s e q u e n c e s :  i t  c a n  be  a r g u e d ,  f o r  e x a v p l e ,  
t h a t  r u r a l  m o d e r n i z a t i o n  e f f o r t s  h a v e  l e d  t o  t h e  e x p u l s i o n  o f  
p e a s a n t  f a m i l i e s  f r o m  t h e i r  o n c e  s e c u r e  l a n d h o l d i n g s  and h e n c e  t 8 2  
t h e  w o r s e n i n g  o f  t h e i r  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s .  Much o f  t h e  
r e s e a r c h  now b e i n g  s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  i s  c r i t i c a l  o f  o r  
c o n t r a r y  t o  t h e s e  e a r l i e r  a s s u m p t i o n s .  I t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h e  , 
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  as t h e  p r i m e  m o v e r  o f  d e v e l ~ p m e n t  as 
e v i d e n c e  a c c u m u l a t e s  t h a t  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  c a n n o t  e a s i l y q  
e f f e c t  p o s i t i v e  s o c i a l  c h a n g e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  l e a s t  
a 
p r i v i l e g e d  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n s .  
F u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u c h  p r o c e s s e s  i s  p o s s i b l e  o n l y  i n  
r e t r o s p e c t ;  i n  t h e  m e d i u m  t e r m  r e s e a r c h e r s  c a n  o n l y  i d e n t i f y  d 
c e r t a i n  c r u c i a l  p r o b l e m s  and  i s s u e s  and  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e m . *  T h u s  t h e  D i v i s i o n ' s  p r o g r a n m e  i s  
composed  o f  a  number  o f  p r o b l e m  a r e a s  a n d  i n f o r m e d  by  c e r t a i n  
d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e s  w h i c h  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  l o c a l  
r e s e a r c h e r s  a s  m c s t  p r e s s i n g  a n d  m o s t  r e l e v a n t  i n  t h e  c o u n t r i e s  t f i l  
i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e .  
* S e v e r a l  o f  t h e s e  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  t h e  s e a r c h  f o r  new i nco rns  
o p p ~ r t u n i t i e s  f o r  women, a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  J g l y  i s s u e  o f  
t h e  I D R C  R e p o r t s .  
Tne D i ; , i  s i c r ' s  p r c \ g r a ~ , ; r ~  a c ; $ r e s s e s  t h ~ s ~  i s s , ~ ~  k ; ; r ; r  s i t  
a r e a s :  pc; ld:  a: i  z r , ;  e d ~ c a t  i o r , ;  e :~7,?n; i :s  and  r u r ? :  3 5 , 2 l ~ ; ~ . ~ - : ;  
u r b a n  p c l  i ~ y ;  s c i e n c e  and t ~ c h n o l o g y ,  and e n e r g y  p c 1 i : y ;  and 
I n t e r n a t i o n a l ,  N a t i o n a l  and  R e g i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s .  T?'s 
l a s t  has  b e e n  a s s u m i n g  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  i n  r e c e n t  y e a r s  a n t  
i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  o v e r  t h e  c o m i n g  p e r i o d .  
A number  o f  c e n t r a l  t h e m e s  c u t  a c r o s s  a l l  a r e e s  o f  t h e  
9 i v i s i o r 1 1 s  p rogFar?" ; l cs .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t c l e s e  i r 1 ~ 1  ,a€ 
d i s t r i b u t i o n  a n t  e q u i t y ,  w h e t h e r  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  r z t i ~ n ,  t b , ~  
r e g i o n ,  o r  t h e  v i l l a g e .  O t h e r  p e r v a d i n g  i s s u e s  a r e  t h e  p 1 i ~ c ; t  z z  
p o p u l a t i o n s  a t  r i s k ,  i n c l u d i n g  u p l a n d  f a r m e r s ,  s m a l l - s c a l e  
f i s h e r m e n ,  r e c e n t  o r  r e t u r n e d  m i g r a n t s ,  and u r b a n  s q u a : t e r s .  
A n o t h e r  p r i o r i t y  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  k n o w l e d g e  and 
e x p e r i e n c e  o f  c a p a c i t y  f o r  i n f o r m e d  d e c i s i o n - m a k i n g ,  w h e t h e r  by  
n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  b o d i e s ,  a  s p e c i f i c  i n d u s t r i  a1 p l  a n t  
e m p l o y i n g  p e r h a p s  o n e  h u n d r e d  p e o p l e ,  o r  a  b a n k  manager  i n  r u r a ;  
T h a i l a n d .  
I m p a c t  
The  D i v i s i o n  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o j e c t s  i t  
s u p p o r t s  c a n  and  i n d e e d  m u s t  b e  m e a s u r e d  by a  number  o f  
d i m e n s i o n s ,  and  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  
Tv::l r s a d i l y  i d e ? t i f i j S l e  d i m e n s i o r i s  a r 2  i n s t a n c e s  wheee 
r e s e a r c h  l e a d s  t o  i n c r e 3 s e d  e f f i c i e n c y  i n  t h e  d e l i v e r y  D' p u b l i c  
s e r v i c e s ;  a l t e r n a t i v e l y  w h e r e  i t  s t i c c e s s f u l l y  d e m a n s t r a t e s  t h e  
n e e d  f o r  new t y p e s  o f  a c t i o n  o r  s e r v i c e s .  E x a m p l e s  o f  b o t h  c a n  
b e  e a s i l y  c i t e d .  
C o l o m b i a  h a s  r e c e n t l y  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  r e s u l t i n g  d i r e c t l y  
f r o m  a  D i v i s i o n a l  p r o j e c t  e x a n i n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  and  
f i n a n c i a l  c o n s t r a i r r t s  t a  n a t i o n a l  d e l i v e r y  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o l i ;  
i n  E g y p t  as t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  a n o t h e r  p r o j e c t  o n e - c l a s s r ~ o m  
s c h o o l s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  t h e  b e s t  d e s t i n a t i o n  f o r  o t h e r w i s e  
o u t - o f  - s c h o o l  c h i l d r e n ,  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  s c h o o l s  h a s  b e e n  
i n c r e a s e d  b y  50% a n d  a l l  p h y s i c a l l y  u p g r a d e d ,  i n c l u d i n g  p r g v i s i a n  
o f  f u r n i t u r e  a n d  m e a l s  f o r  s t u d e n t s .  F ~ r m s  t o  b e  c o m p l e t e d  t o  
1 
p a r t i c i p a t e  i n  T h a i  g o v e r n m e n t  p r o g r a m m e s ,  o r  t o  a d o p t  c h i l d r e n ,  
o r  m o v e ,  o r  s e c u r e  a  l o a n ,  h a v e  b e e n  r e - d e s i g n e d  i n  l a r g e r  and I 
m o r e  r e a d a b l e  f o r m a t  f o l l o w i n g  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  t h e y  w e r e  
i n d e c i p h e r a b l e  t o  v i l l a g e r s ,  p a r t i c u l a r l y  women, i n  t h e i r  a 
e x i s t i n g  f o r m a t .  P o t a t o  f a r m e r s  f i r s t  i n  P e r u  b u t  now i n  p a r t s  
'II 
o f  A f r i c a  a n d  A s i a  a s  w e l l  h a v e  b e e n  a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
b~t.i ~ r \  
3 f a m i l y  f o o d  s u p p l y  b y  some 20% as  a r e s u l t  o f  r e s e a r c h  
s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n .  
I n  t h e  s e c o n d  a r e a  g o v e r n m e n t s  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  West 
A f r i c a  and  e l s e w h e r e  h a v e  b e e n  l e d  t o w a r d  p r o g r a m s  o f  u p g r a d i n g  
1 
r a t h e r  t h a n  d e s t r o y i n g  u r b a n  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  b y  r e s u l t s  o f  
c n u ~ : . ~ r  s f  pr;;?:ts d o r : r , s t r a : i r l c  t h e  v i a b i l i ? !  c f  : k t : $  c c " r - 5 ~  
o f  a ; : i c r .  S i ~ . i 1 a l - l ?  t h e  i m p ; ~ r t a r , c e  o f  t h e  r o l e  > : z y e f  ~ : r e = t  
h a w k e r s  and  v e n d o r s  o f  p r e p a r e d  f o o d s  h a s  b e e n  f o r r r ' a l l  
r e c o g n i z e d  b y  a n u m b e r  o f  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s  a i d  s t e p s  t a k e r ,  
t o  e n h a n c e  r a t h e r  t h a n  d i m i n ' i s h  t h i s  r o l e .  T h e  N i c a r a g u a n  
M i n i s t r y  o f  E x t e r n a l  T r a d e  i s  f a v o u r a b l y  c o n s i d e r i n g  t h e  
r e c o m m e n d a t i ~ n s  o f  a r e c e n t  p r o j e c t  d e s i g n e d  t o  d i v e r s i f y  t h a t  
c o u n t r y ' s  experts t c  i n c l u d e  1 5  new p r o d u c t s  t h i l s  p r o i J i t i n g  n e ~ ,  
.I r s o ~ r c e s  o f  ~ x p ; t - t  e 2 r c i n g s  and  m i n i m i z i n g  t h e  r i s k s  u b # < c h  r ~ s , i .  
f r o n  d e p e n d e n c e  on  f o r z i g n  m a r k e t s .  
The  D i v i s i o n  t e r ~ d s  t o  l e a v e  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  s u c h  i m p z c t  
i n  t h e  h a n d s  o C  l o c a l  r e s e a r c h e r s  a n d  d e c i s i o n - m a k e r s  r a t h e r  t h a r .  
t a k i n g  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  i t s e l f .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  
D i v i s i o n  c o r l ? i n u e s  t c  b e l i e v e  t h a t  t h e  I D R C  mode o f  s u p p o r t  i n  
w h i c h  n o t  o n l y  t h e  r e p o r t s  b u t  a l s o  t h e  p e o p l e  who h a v e  w o r k e d  o n  
t h e m  r e m a i n  i n  t h e  c o u n t r i e s  i n  q u e s t i o n  o f f e r s  s i g n i f i c a n t  
a d v a n t a g e .  Me a r e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  95%' o f  t h e  2500 ot- 
m o r e  r e s e a r c h e r s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  w o r k  s u p p o r t e d  b y  t h e  
D i v i s i o n  t o  d a t e  h a v e  r e m a i n e d  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  w o r k i n g  o n  
p r o b l e m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h i c h  d r e w  t h e m  f i r s t  t o  o u r  
a t t e n t i o n .  A m a j o r i t y  o f  t h e s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  become 
a c k n o w l e d g e d  e x p e r t s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s ;  o t h e r s  a r e  
b e c o m i n g  e x p e r t .  M a n y  h a v e  d i r e c t l y  a d v i s e d  t h e i r  g o v e r n m e n t s  o r  
h a v e  b e e n  a s k e d  t h e m s e l v e s  t o  i m p l e m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
S u g g e s t i n n s ,  o f  f i r ~ d ' r ~ g s  e n a t  a t i ~ g  f r c n  t h e i r  e a t - l i ~ r  w a r i .  T h e  
K i n i s t e r  3 f  T o g e i s n  i n  Sri i z n k a ,  o f  E d d c a t i o n  i n  E g y ? t ,  a ? d  3 f  
F o r e i g n  A f f a i r s  i n  A r g e n t i n a  a r e  among f o r m e r  p r o j e c t  l e a d e r s .  ( 
I 
A l a r g e  number  o f  p r o j e c t s  s u p p o r t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  c a n  b e  
c i t e d  w h i c h  h a v e  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  f o r  t h e  
I 
f i r s t  t i m e .  E a r l y  w o r k  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f e r t i l i t y  a n d  
e d u c a t i o n  and  i n  t h e  c o n t e n t  and  u s e  o f  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  '4 
c o n t r a c t s  a r s  e x a ~ p l e s .  O t h e r s  w ~ u l d  b e  t h e  e l a b ~ r a t i o n  o f  
I 
mode l  s  o f  d e v e l o p n 3 n t  a1 t e r n a t i  ve t c  t h a t  p r e d i c a t e d  b y  t h e  C l , ~ b  
o f  Rome, o r  work  on  c o d e s  o f  c o n d u c t  i n  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r .  
*i 
Mors  r e c e n t  i n s t a n c e s  w o u l d  i n c l u d e  w o r k  i n  b o t h  A f r i c a  and A s i a  
on  l o w  c o s t  u r b a n  t r a n s p o r t ,  and on i d e n t i f i c a t i o n  o f  h i d d e n  aJ 
p o p u l a t i o n s  - -  t h e  number  and  p l i g h t  o f  r e f u g e e s  i n  A f r i c a  t o  
t a k e  one  e x a ~ p l e .  
F i n a l l y ,  i m p a c t  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  w o r k  can  b e  seen  i n  i t s  
i n f l u e n c e  on  o t h e r  d o n o r s .  R e c e n t l y  l e a d e r s h i p  h a s  b e e n  t a k e n  i n  
i n f o r m a l l y  c o - o r d i  n a t i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  E n e r g y  D o n o r s  G r o u p ;  
a  s i m i l a r  r o l e  h a s  b e e n  p l a y e d  i n  e d u c a t i o n .  A l s o  i n  e d u c a t i o n  
t h e  R e s e a r c h  R e v i e w  and  A d v i s o r y  Group  h a d  some s u c c e s s  i n  
l e a d i n g  t h e  IBRD t o  r e c o g n f s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i g e n e o u s l y  
c o n d u c t e d  r e s e a r c h  p r i o r  t o  and  d u r i n g  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  d 
p r o j e c t s  i t  s u p p o r t s .  I n  p a r t  as a r e s u l t  o f  wo rk  s u p p o r t e d  i n  
s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  p o l i c y ,  IBRD now c o n s i d e r s  d o m e s t i c  4 
t e c h n o l o g i c a l  c a p a c i t y  an  i m p o r t a n t  i s s u e .  
& < h i  4 L. c rA. 
L e a r n i n g  i n  p a r t  f r o r n  t h e  g i a a - p ! e s ,  t h ~  ? i v i s i o r (  
w i l l  c o n t i n u e  t o  e m p h a s i z e  f u l l  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  w c r k  i t  
s u p p o r t s ,  a g a i n  a l o ~ g  a  n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s .  
I n c r e a s e d  e m p h a s i s  on p u b l i s h i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
C e n t r e - s u p p ? * t e d  r e s e a r c h  i c  o n l y  o n e  o f  a  r a q g e  o f  a c t i v i t i e s  i r  
t h i s  a r i 8 .  k ' h e v e  a p p r o p r i a t e ,  r e s e a r c h e r s  a r e  e n c o d r z g e 5  t 3  
c o r ~ s u l t  w i t h  p c l i c y - r n a k e r s  r e g a r d i n g  t h e  c o c t e n t  o f  t h c  s t u d i e :  
t h e y  u n d e r t a k e .  S e r i n a r s  a r e  h e l d  a n o n g  e f f e c t e l  g r o u p s ,  
r e s e a r c h e r s  a n d  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  t o  d i s c u s s  a n d  d r a w  
i m p l i c a t i o n s  f r o m  b o t h  r e s e a r c h  i n  p r o c e s s  a n d  f i n d i n g s .  I n  
K e n y e ,  f o r  e x a m p l e ,  m a t a t u  d r i v e r s  a n d  m u n i c i p a l  a u t h o ~ i  t i e s   ha^;^ 
m e t  t o  c o n s i d e r  r e c o m m e n d a t i o n s  e m a n a t i n g  f r o m  a  C e n t r e - s d p p o r t e t  
a n a l y s i s  o f  t h i s  f o r m  o f  t r a n s p o r t a t i o n ;  o t h e r s  d r a w n  i n t o  
s i m i l a r  s e m i n a r s  h a v e  i n c l u d e d  v i l l a g e  h e a d m e n  i n  E a s t  A f r i c a  a n 3  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p e a s a n t  o r g a n i z a t i o n s  i n  L a t i n  A m e r i c a .  S u c h  
e v e n t s  a r e  i n c r e a s i n g l y  t h e  n o r m ,  a s  t h e  D i v i s i o n  b e c o m e s  m o r e  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  i n t e n d e d  b e n e f i c i a r i e s  o f  i t s  w o r k .  
M e t h o d s  o f  s u p p o r t  
T h e  D i v i s i o n  h a s  d i v e r s i f i e d  i t s  d e f i n i t i o n s  o f  p r o j e c t  
s a p p o r t  s u i t a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  s he S p e c i a l  
I n s t i t u t i o n a :  S u p p o r t  i n i t i a t i v e  ( a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o Z  
5 3 , e r c c r s  i n  O c t ? b e . -  1 9 2 ; )  i s  i r , t e n d e 3  f o r  s 3 c i a i  s c i e n c e s  i 
r e s e a r c h  i n s ? i t i t i c n s  i n  L a t i n  A r e p i c a .  I n  l i g h t  o f  t h e  
d e t e r i o r a t i n g  r e s e a r c h  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  b e l o w ,  we l o o k  4 
f o r w a r d  t o  f u r t h e r  s u p p o r t  o f  s i m i l a r  m o d a l i t i e s  i n  A f r i c a .  The 
I 
D i v i s i o n  a l s o  h a s  d e v e l o p e d  an e x t e n s i v e  p r o g r a m m e  s u p p o r t  
m e c h a n i s m  b y  w h i c h  a  s e r i e s  o f  i n t e r c o n n e c t e d  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  
I 
c o n s t i t u t i n g  a  c o h e r e n t  p rog ramme,  m o r e  b r o a d l y  d e f i n e d  t h a n  t h e  
t r a d i t i o n a l  p r o j e c t ,  c a n  b e  u n d e r t a k e n  w i t h  m i n i m a l  i n t e r f e r e n c e  P 
b y  a  s t r o n g  and  c o h e s i v e  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n .  
A s e r i e s  o f  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  c o n s i s t i n g  o f  s ~ a : l  
4 
r e s e a r c h  g r a n t s  v i a  t h i r d  p a r t i e s  s u c h  as t h e  P h i l i p p i n e s '  S o c i a l  
S c i e n c e s  C o u n c i l  an3  t h e  P e r u v i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Deve lopmeq;  Y;i 
o f  t h e  S o c i  a1 S c i e n c e s .  T h i s  m o d a l i t y  p e r m i t s  much b r o a d e r  
s u p p o r t  o f  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r s  a t  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  
c o m p e t e n c e  t h a t  w o u l d  be  p o s s i b l e  b y  t h e  n o r m a l  p r o j e c t  r o u t e .  9 
I n  c o n t e x t s  w h e r e  n o  i n s t i t u t i o n  i s  p r e s e n t  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  
t h i r d  p a r t y ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  s e t  up  s i m i l a r  C e n t r e - a d m i n i s t e r e d  4 
p r o j e c t s ,  o f t e n  b a s e d  i n  r e g i o n a l  o f f i c e s .  T h i s  m e c h a n i s m  a l s o  f 
p e r m i t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e t w o r k s  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  4 
r e 1  a t i v e l y  m o d e s t  i n  s i z e ,  d e l i b e r a t e l y  l i n k e d  b y  a  c o - o r d i n a t o r  
and r e i n f o r c e d  w i t h  t r a i n i n g ,  n e t w o r k i n g ,  and  g e n e r a l  
i n f r a s t r u c t u r a l  s u p p o r t .  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  E a s t  A f r i c a n  
T e c h n o l o g y  Po1 i c y  S t u d i e s  (EATPS) ,  and  T e c h n o l o g y ,  E d u c a t i o n ,  
E q p l o y m e n t ,  and  D e v e l o p m e n t  (TEED),  i n  E a s t  A f r i c a  and L a t i n  1 
A m e r i c a .  
S y s : ~ r r , ~ : i ;  r e \ i e ~  2nd a r , e ! y s i s  o f  : t l ~  ~ f f ~ i t i k ~ - f ~ s  :.f s,:I- 
F ~ ~ E S  a75 t i ; €  r e c d 1 ? s ,  i n ? e n d e d  arid " i b e r ~ i s s ,  f c r r  e ? - ~ ; ~ ' e , .  
c omponen t  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  a c t i v i t i e s .  T h e s e  w i  11 be c o q t i r i u e l  
and  s t r e n g t h e n e d  i n  y e a r s  t o  come, as t h e  D i v i s i o n  b u i l d s  
i n c r e a s i n g l y  on  i t s  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  i n  e x p e r i m e n t i n g  w i t ! - l  
and  r e f i n i n g  v a r i o u s  ways o f  s u p p o r t i n g  r e s e a r c h  i n  d i f f e r i n g  
c o n t e x t s .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e v i e w  o f  " s m a l l  g r a n t s "  a r ~ d  o t h e r  
c o n n e c t e 5  m e i h a n i s ~ s  i s  p r e s e n t l y  u n d e r w z y ;  a n d  i t  i s  h o p e d  t h ? :  
a  nz jz r  IDR: s t u C y  c f  t h e  d e l e r i o r a t i n g  c o n d i l i ~ r ~ s  f z r  s o c i a '  
r e s e a r c h  i n  A f r i c a  nay b e  c z r r i e d  o d t  i n  t h e  n e x t  feh,  r rgr i?hs sc, 
we ma! b e t t e r  m e e t  t h e  u r g e n t  n e e d s  o f  A f r i c a n  s o c i a l  s c i e r , : i s ? s .  
T h e  P h y s i c a l  and I n t e l l e c t u a l  C o n d i t i o n s  o f  R e s e a r c h  
The D i v i s i o n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r e s e a r c h  
i n f r z s t r u c t u r e  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i s  e s s e r l t i a l  t o  t h e  
C e n t r e ' s  o p e r a i i o n a l  e f f e c t i v e n e s s .  I n  many  c a s e s  t h i s  
i n f r a c t u c t u r e  i s  b e i n g  e r o d e d ,  and  i t  becomes  i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  f o r  r e s e a r c h e r s  t o  f u n c t i o n  i n  c i r c u m s t a n c e s  when t h e y  
l a c k ,  f o r  e x a m p l e ,  f u e l ,  i n k ,  p a p e r  and  e l e c t r i c i t y .  
P a r t i c u l a r l y  d i s m a y i n g  i s  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  l i b r a r i e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  many  p a r t s  o f  A f r i c a .  
I n  t h e  c a s e  of  c e r t a i n  k e y  c e n t r e s  w h i c h  p l a y  ( o r  c o u l d  
p l a y )  an i m p o r t a n t  r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  r o l e ,  t h e  D i v i s i o n  t h i n k s  
t h a t  I D R L  s h o u l d  c o n s i d e r  c e n t r a l i z i n g  i t s  s u p p o r t  so t h a t  211  
o a r  r e ? e v a ? t  r e s 3 ~ r c e s  c o u l d  b e  c a ~ b i 1 2 d  t z  S t r e ~ c t Q e r  s j c h  
c e n t r e s  o f  e r . c ~ l l e n c e .  I t  s h ~ ~ ; d  a l s c  b e  s t r e s s e i  t h a t  even i n  1 
c a s e s  where r e s e a r c h e r s  a r e  p a i d  f u l l  t i m e  s a l a r i e s  t h e  l a t t e r  
Y 
a r e  i n c r e a s i n g l y  i n a d e q u a t e  t o  meet  t h e i r  b a s i c  n e e d s .  I n  t h i s  
r e g a r d  t h e  D i v i s i o n  s h o r t l y  w i l l  e n c o u r a g e  t h e  C e n t r e  t o  
Q 
r e - e x a m i n e  i t s  p o l i c y  on s a l a r y  s u p p l e m e n t s  i n  a l l  d e v e l o p i n g  
r e g i o n s  . Y 
C o o p e r a : i v e  f u n d s  a l l o c a t e d  t o  t h e  D i v i s i o r  c v c c  t h ~  l a s t  
y e a r s  a r e  p r o v i n g  an e f f e c t i v e  m e c h a n i s ~  t o  ~ : f I ' E u l a t €  and 
s t r e n g t h e n  r e s e a r c h  c o l l a b o r a t i o n  b e t ~ e e n  C a n a d i a n  aqd T h i r d  
W o r l d  s o c i  a1 s c i e n t i s t s .  The  D i v i s i o n  h a s  e n c o u r a g e d  and 
s u p p o r t e d  p r o j e c t s  i n  c a s e s  w h e r e  b o t h  t h e  c o l l a b o r a t i v e  e l e n l e - : t  
and p c t e n t i a l  i ~ p a c t  a r e  s t r o n g ,  and a c c e s s  t c ,  C z q a d i a r ,  r e s e a l - c h  
a n t  t r a i n i n ;  f a c i l i t i e s  make a s i g r , i f i c a r l ?  c o r , t l . i b u : i o r .  
C 0 1 l a b : r a t i v e  r e s e a r c h  on  u r b a f i  groK:h i n  k f r i c a ,  c " o p e r a t i v ~  
e n t e r p r i s e s  i n  I n d i a ,  p r i m a r y  s c h o o l i n g  and  w o r k  i n  Eenye ,  
m a c r o e c o n o ~ i c s  i n  T a n z a n i a ,  and  h o u s e h o l d  r e s p o n s e s  t o  i n d u s t r i  zl 
u r b a n  g r o w t h  i n  M a l a y s i a  a r o  e x a m p l e s  o f  p r c j e c t s  u n d e r w e y .  
F e s  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  as y e t  b u t  p r e l i m i n a r y  
e v i d e n c e  ( e . g .   fro^ t h e  f i r s t  p h a s e  o f  a  T u n i s i a n  m a c r o - e c o n o r i c  
e x e r c i s e )  s u g g e s t  b o t h  p a r t n e r s  b e n e f i t  f r o m  t h e  a s s o c i a t i o n .  
The  D i v i s i o n  a l s o  h a s  n o t e d  t h a t  demand f r o m  t h e  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  f o r  c o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t i e s  i s  s t r o n g ,  
e v e n  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  i s  n o  i m m e d i a t e l y  e v i d e n t  C a n a d i a n  
c a p a c i t y  t o  m e e t  t h i s  demand.  F u r t h e r ,  a l t h o u g h  d e v e l o p m e n t  o f  
C o - o p e r a t i v e  p r o j e c t s  h a s  p r o v e n  a  l o n g - t e r m  a n d  c o m p l i c a t e d  
e n d e a v o u r ,  o n c e  u n d e r w a y  t h e  c o l l a b o r a t i v e  e l e m e n t  i n  t h e s e  
p r o j e c t s  seems v e r y  p r o d u c t i v e .  
I t  i s  e x p s c t e d  t h a t  as m o l - r  C o o p e r a t i v e  f d n d s  becc ' ze  
a v a i : a b l o ,  t i l e  n ~ r b e r  o C  s u c h  a z t i v i t i e s  g r a d d a l l y  w i l l  g r o *  
p r e f e r e n c e  b e i n g  g i v e n  t o  a r e a s  w h e r e  C a n a d i a n  e x p e r t i s e  i s  
s t r o n g .  
I n  g e n e r a l  t h e  Di 1 . i s i 0 r 1  s u p p ~ r t s  r e s e ~ f c h  an2 r e s e e r c h  
t r a i n i n g  w h i c h  e n a b l e  r e s e a r c h e r s  ( 1 )  t o  i d e n t i f y  and  a r ~ a l y z e  
p r o b l e m s ;  ( 2 )  t o  e x p 5 r i r n e n t  w i t h  and  e v a l u a t e  p o s s i b l e  s o l a t i c r ~ s  
( 3 )  t o  a n a l y z e  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  s o c i a l  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  The  E d u c a t i o n  p r o g r a -  
f o c u s s e s  on  f o r r a l  and n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n ,  i n  s c h o c l  s s ~ : : i r ! g ~  
as w ~ l l  as i r ~  t h e  ~ O T F  aqd a t  t h e  w 2 ! - k p l ~ c f .  
As a r e s d l :  g f  t n e  i n t e n s i v e  re vie^ o f  t h e  E d u c a t i o n  
p r o g r a r ,  c a r r i e d  o u t  b y  p e r s o n s  b o t h  i n t e r n a l  and  e x t e r f i a l  t o  t h e  
I D R C ,  t h e  p r o g r a m ' s  s u g g e s t e d  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e e r s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  t h e  O c t o b e r  1 9 8 4  B o a r d  m e e t i n g .  I P  t e r ~ ~ s  c f  
i s s u e s ,  t h e  p r o g r a n  w i l l  f i c u s  o n  i m p r o v i n g  t h e  q u e l i t y  and 
e q u i t y  o f  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d .  These  
s y s t e m s  a r e  o f t e n  s u f f i c i e n t  t o  s e r v i c e  t h e i r  p o p u l a t i o n s  and 
d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  (women, m i n o r i t y  g r o u p s ,  r u r a l  p o p d 1 a : i o n s )  
r e c e i v e  l e s s  t h a n  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  r e s o u r c e s .  T h o s e  s y s t e n s  
t h a t  h a v e  e x p a n d e d  f r e q u e n t l y  f a c e  a  c r i s i s  o f  q u a l i t y - - u n t r a i n e d  
t e a c h e r s ,  i n a d e q u c t e  f a c i l i t i e s ,  i r r e l e v a n t  c u r r i c u l a ,  
i n e f f i c i e n t  management .  I m p r e s s i v e  g a i n s  i n  e n r o l m e n t ,  
t h e r e f o r e ,  o f t e n  mask e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  o f  p o o r  q u a l i t y  whose 
g r a d u a t e s  a r e  t r a i n e d  n e i t h e r  f o r  a  m o d e r n ,  n o r  a  t r a d i t i o n a l  
l i f e .  
c a s e  s t u d i e s  o f  t h e  c c n d i t i o n s  o f  s c h o o l i n g  i n  o r d e r  t ?  a s s e s s  s 
how t h e y  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  and l e a r n i r g .  B a s e d  oc 
1 
a  m a j o r  e v a ? u a t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  
p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  a n a l y s e s  o f  p r i m a r y  s c h o o l  
4 
t e a c h e r s  a n d  t r a i n i n g  c o l l e g e s .  S i m i l a r l y ,  d e t a i l e d  s t u d i e s  o f  
o t h e r  i s s u e s  w i l l  b e  s u p p o r t e d  - -  t h e  n a t u r e  o f  p r e - s c h o o l  (I 
e d u c a t i 3 n  i r ,  J a ~ a i c a ,  t h e  u s e  o f  n s n - i n d i g e n o u s  l a n g ~ 1 a g 2 s  i n  R a l i  
and  P a r a g u a y ,  t h e  r e l e v a n c e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  t o  p e a s j ~ t s  i n  Y 
E a s t  A f r i c a  an3 t o  u r b a n  m i g r a n t s  i n  I n d o n e s i a .  
Y 
I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  d e s c r i p t i v e  a n d  d i a g n o s t i c  r e s e a r c h ,  t h e  ; 
p r o g r a n  w i l l  a l s o  f u n d  p i l o t  p r o j e c t s  and  e v a l u a t i o n s  d c s i g n e d  t c  
i 
a m e l i o r a t e  p r o b l e m s .  P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  p r o j e c t s  w h i c h  4 
a r e  i n n o v a t i v e  a n d  w h i c h  i n v o l v e  t e a c h e r s  and  p a r e n t s  i n  t h e  I 
rl 
i n n o v a t i o n  i t s e l f .  T h u s  f u n d i n g  w i l l  c o n t i n u e  f o r  c o l l a b o r a t i v e  
1 
r e s e a r c h  b e t w e e n  t r a i n i n g  c o l l e g e  t u t o r s  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  d 
t e a c h e r s  i n  S i e r r a  L e o n e  who a r e  i d e n t i f y i n g  c l a s s r o o m  p r o b l e n s  
4 
a n d  d e s i g n i n g  t e a c h i n g  m e t h o d s  t o  r e s o l v e  t h e m .  The t r a i n i n g  3 f  4 
t e a c h e r s  t h r o u g h  w o r k s h o p s  w h i c h  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  o r g a n i z e  
w i l l  c o n t i n u e  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  i n s i g h t s  g a i n e d  may b e  
4 
d i s s e m i n a t e d  i n  A f r i c a  a n d  A s i a .  M a j o r  e v a l u a t i o n s  o f  l i t e r a c y  
p r o g r a m s  i n  E a s t  A f r i c a  a n d  s c i e n c e  e d u c a t i o n  i n n o v a t i o n s  i n  
3 
Ghana may a l s o  b e  f u n d e d .  3 
F i r ~ e l l y ,  i r ;  o ! * j € : -  t c  p l a : e  t n ~ s ?  i s s a c s  i r  a \ , i d  - E I. 
~ E T - s ~ ~ c ~ ~ v E ,  t h e  p 1 - P z r a V ,  h i  1 1  c ~ r ~ t i q j f  t 3  f u n d  r f s ~ a r ~ h  N t - i ~ ! . ;  
e x a n i n e s  t h e  r e l a t i c n s n i p  o f  e d u c a t i o n  t o  s o c i a l  c h a r i g e .  T h i s  
i n c l u d e s  r e s e a r c h  i n t o  t h e  v a r i o u s  l i n k s  among e d u c a t i o n ,  
t e c h n o l o g y ,  a n d  d e v e l o p m e n t  ( a l r e a d y  an i m p 3 r t a n t  a r e a  o f  
e x p l o r a t i o n  i n  E a s t  A f r i c a ) ;  t h e  r e 1  a t i o n s h i p s  among e d u c a t i o n ,  
c o m n ; u n i c a t i o n s ,  c u l t u r e ,  a n d  d e v e l o p m s n t  ( p a r t i c u l a r l y  i n  L a t i n  
A m e r i c a ) ;  a f i d  t h e  r t ? l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o r i  s y s t e ~  art: 
s a c i a l ,  e c o n c T i c ,  a r ~ c  p o l i t i c a l  d e v e l o p m o r ~ t  a t  t h e  n a t i o n e '  
l e v e l .  T h i s  l a s t  a r e 3  i n c l u d e s  b o t h  s p e c i f i c  s t u d i e s  o f  
e d u c a t i  o r l a1  f i n a n c e  a n d  e q u i t y  o f  a c c e s s  a n d  m g r e  g e n e r a l  
a n a l y s e s  o f  how e d u c a t i o n  a f f e c t s  a n d  i s  a f f e c t e d  b y  c h z n g f s  i n  z  
n a t i o n ' s  p c l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e .  
E c o ~ ? - i c s  a q t  R u r a l  D e v e l o p ~ e n ?  P r c g r a -  
O v e r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s ,  t h e  e c o n o m i c s  and  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  w i l l  c o n c e n t r a t e  i t s  e f f o r t s  i n  t w o  b r o a d  
a r e a s :  e c o n o m i c  p o l  i c y  and  r u r a l  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  t w o  
c o n c e r n s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d .  I n  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
t h e  r u r a l  s e c t o r  a c c o u n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  and  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p o o r e s t .  T h i s  s e c t o r  i s  l i n k e d  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  e c o n o T y ,  h o w e v e r ,  and  i s  a f f e c t e d  b y  
m a c r o - e c o n o m i c  and i n d u s t r i a l  as w e l l  as a g r i c u l t u r a l  
p o l i c i e s .  M a c r o - e c o n o m i c  p o l i c y  i n  many d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
r e s t s  l e s s  on  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  a g g r e g a t e  v a r i a b l e s  t h a n  i n  
i n d u s t v i  a1 c o u n t r i e s  and m o r e  o n  s e c t o r a l  p o l  i c y  a f f e c t i n g  
a g r i c u l t u r e  and  i n d u s t r y .  One o f  t h e  m a i n  c h a l l e n g e s  i n  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  m o r e o v e r ,  i s  t o  s h a p e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  s o  
t h a t  i t  p r o v i d e s  d y n a m i c  b e n e f i t s  t o  t h e  r u r a l  economy  r a t h e r  
t h a n  b i a s i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a g a i n s t  i t .  I t  i s  
a l s o  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
r u r a l  i n c o m e  w i l l  h a v e  t o  b e  p r o v i d e d  b y  n o n - f a r m  e m p l o y m e n t ,  
p a r t i c u l a r 1  y  h a n d i c r a f t s  and  s m a l l  - s c a l e  i n d u s t r y .  
E c o n o m i c  P o l  i c x  
The p r o g r a m  t a k e s  a  b r o a d  v i e w  o f  e c o n o m i c  p o l i c y ,  
b e l i e v i n g  t h a t  i t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  w h i c h  go b e y o n d  
e f f i c i e n c y .  I t  b e l i e v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  
p a ? i ~ ~ . , ~ r ~ J 1 s $ " . e  d i j f r i b u t i o r ,  ar ;  o f  r i ~p : ,~ - :a r , , : a .  
1 - '  U :  
F c r r t p G e v r , ~ ~ 5 . ~ , F ~ , t t h f  f a c i c 1 - s  w h i c h  i r l f l u e r , ~ ~  t h i  f 3 r ~ d ' a ; i ~ ~ ,  a n d  
& . . -  , <  
in;plejqen:,&tt,i$,n. . . r  I - e <  . , , .  .> o f  e c o n o m i c  p o l i c y  m u s t  b e  t a k e n  i r l t o  a c c o u n t  
i f di~sto,r,t,i,o,n~..in p o l i c y  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a n d  p c l i t i c a l l y  
r e a l  irgtc$ci Srteic,am;mendati o n s  p r o p o s e d .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  
~r095,%~yi~~,l p e  s y m p a t h e t i c  t o  p o l  i c y  r e s e a r c h  * h i  z h  i n c l  u d e s  
b u t  $o"fs @eyCond e c o n o m i c  a n a l y s i s  t o  i n c l u d e  p o l i t i c a l  e c o n o T j t  
- .  
a~~ro&,q$.gs~~qnd a t t e n t i o n  t o  q u e s t i o n s  o f  e q ~ i  t y .  I t  *.i 17 
c ~ n t i ~ ~ y , $ ~ ~ h , J * . ~ \ ~ r ,  t j  S u p p o r t  c o n v ~ i ~ t i o r ~ ~ l  e :Onor ' i :  r e s ~ z r c k ,  
c ~ h i  c! ,94$'e.sses i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i s s u e s .  
c l  r 
One a r e a  o f  c o n c e n t r a t i o n  w i l l  b e  m a c r o - e c o n o ~ ~ 5 c  
p o l  i ~ ~ . ,  .;,.,Many d e v e l o p i n g  c o ~ n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  A f r i c a  
a n d  L a t . i n  A m e r i c a ,  h a v e  r e c e n t l y  e x p e r i e n c e d  s e v e r e  
macrR;aeic,onomic c r i s e s  w h i c h  h a v e  r e s u l t e d  i n  r e c e s s i o n ,  r a p i d  
i n f l q h i o n . ,  h i g h  u n e m p l o y m e n t  a n d  w i d e s p r e a d  s o c i  a 1  d i s t r e s s .  
S u p p g ; \ i n g  r e s e a r c h  w h i c h  r e s p o n d s  t o  t h i s  c r i s i s  i s  a  c e n t r a l  
I ,  
p r i o \ i ; f , y  o f  t h e  p r o g r a m .  S u c h  s u p p o r t  w i l l  c o v e r  a v a r i e t y  o f  
t o p i c s  - . t h a t  r e f l e c t  t h e  m o s t  u r g e n t  r e g i o n a l  i s s u e s  t h a t  n e e d  
a n a l ~ g i s .  I n  L a t i n  A m e r i c a  t h e  f o c u s  w i l l  b e  o n  s a v i n g s  a n d  
i n v e s t m e n t ,  i n  A f r i c a  o n  w a y s  t o  a c h i e v e  e x t e r n a l  b a l a n c e  a n d  
i n  A s i a  o n  t r a d e  a n d  p r o t e c t i o n i s m .  C o n s i d e r a b l e  e f f o r t  w i l l  
b e  d e v o t e d  t o  e n h a n c i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  u s e  
o f  a n a l y t i c a l  t o o l s  s u c h  as  g e n e r a l  e q u i l i b r i u m  m o d e l s  a n d  
s o c i a l  a c c o u n t i n g  m a t r i c e s .  
. < '  1 
A ~ , c t h ~ '  a r ? a  o f  c o n c e n ? r z ? ? o n - i $  i n d d s t r i  a: p o l  i c y .  
The e r a  o f  e 3 s y  i n d u s : p i a l  e x t $ $ A i i o "  i s  o v e -  i n  m o s t  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  as  t . heaE$c i  a l " ? n e q u i t i e s  and e c o n o m i c  
i n e f f i c i e n c i e s  o f  i m p o r t  s u t I s P ? ? 3 t i o n  become e v i d e n t .  
C o u n t r i e s  a r e  now s e a r c h i n g  i b ~ ~ f A d h k t r i a 1  s t r a t e g i e s  t h a t  
. ., . 
w i  1 1  s p r e a d  dynarn i  sm t o  t h e  a g ? i  c u f ! z r a l  s e c t o r ,  a c h i e v e  
s u c c e s s  I n  m a n u f a c t u r i n g  f o r  # ! p 8 P k ' ~ n d  p r o d u c e  an e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e .  ~ u c h ' ; H a i i e s  i n  d i r e c t i o n ,  t h o u g h .  
. '  t j .  
o f t e n  i n v o l v e  t h e  cc rnp lex  t a s k  6 ) - r e s t r u c t u r i n g  e x i s t i n g  
i n d u s t r i  a1 s e c t o r s .  ~ e s e a r c h ' i n  i R t i ' Z j ~ i e g o r ~  w i  1 1  t h e r c f o t - e  
f o c u s  on t h e  p r s c e s s  o f  i n d u s i r i b ? ' * r g i t i u c t u r i n g :  h o r  i t  c a n  
be  e n c o u r a g e d ,  how i t s  s o c i  a1 c o s ' t f S S a R ' b e  m i n i m i  r e d  and how 
, Q T -  
i t  can  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c h a n g i h b  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
e n v i r o n m e n t .  
A t h i r d  a r e a  i s  a g r i c u l t u r i ~ ' B i i i i S ~ .  T h e  c o n t r i b u t i o n  
-.;-=,, ., 
o f  a g r i c u l t u r e  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  1 3 , ' p o t e n t i  a l l y  e n o r m o u s  
and  i n c l u d e s  among o t h e r  t h i n g s  t h e  p r o v i s i o n  o f  f o o d ,  
e m p l o y m e n t  and  i n v e s t m e n t  c a p i t a l .  I n  many  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
t h i s  p o t e n t i a l  h a s  n o t  b e e n  t a p p e d  b e ~ i D f d  o f  p o o r l y  d e s i g n e d  - 
a g r i c u l t u r a l  p o l i c i e s .  The p r o g r a m  w i  1 1  s u p p o r t  a n a l y s e s  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  p r i c e  p o l i c y  o n  p r o d u c t ! ? 6 n ,  o f  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a g r i c u l t u r a l  t r a d e  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  f o o d  p o l i c y ,  
and o f  c h a n g e s  i n  r u r a l / u r b a n  t e r m s  o f  t r a d e .  S t u d i e s  o f  
e x i s t i n g  e x t e n s i o n ,  m a r k e t i n g  and  c r e d i t  s y s t e m s  w i l l  a l s o  b e  
c a r r i e d  o u t .  T h i s  w o r k  w i l l  be  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  r e s e a r c h  
on i n s t i t u t i o n a l  i r a n e u o r k s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  c a t ? g o r y .  I n  t h i s  way, i t  w i l l  be  p o s s i b l e  t o  
e x a m i n e  b o t h  t h e  c o n t e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  and  t h e  means 
b y  w h i c h  i t s  e f f e c t s  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  t o  r u r a l  h o u s e h o l d s .  
R u r a l  D e v e l o ~ m e n t  
I n  o r d e r  t o  h e l p  t h e  d i s a d v a n t a g e d  r u r a l  p o p u l a t i o n  
i m p r o v e  i t s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  i n s t i t u t i o n s  o p e r a t i n g  a t  b o t h  t h e  n a t i o n a l  and l o c a l  
l e v e l  w h i c h  i n f  1  u e n c e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  s e r v i c e s  
and  i n c o m e  o p p o r t u n i t i e s .  R u r a l  d e v e l o p m e n t  i s  t o  a  l a r g e  
e x t e n t  a  p r o c e s s  o f  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  and  t h e  p r o g r a m  w i l l  
s u p p o r t  r e s e a r c h  o n  a  v a r i e t y  o f  a l t e r n a t i v e  c h a n n e l s  b y  w h i c h  
s e r v i c e s  c a n  b e  d e l i v e r e d  t o  r u r a l  h o u s e h o l d s .  F o r  i n s t a n c e ,  
r e s e a r c h e r s  w i l l  l o o k  a t  e x a m p l e s  o f  l o c a l  p u b l i c  f i n a n c e  
w h i c h  h a r n e s s  t h e  s a v i n g s  p o t e n t i a l  o f  r u r a l  h o u s e h o l d s  f o r  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  A m a j o r  f o c u s  w i l l  b e  o n  
c o m m u n i t y  l e v e l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a f f e c t  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  
e n s u r e  e q u i t a b l e  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  s o u n d  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  P r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  c o o p e r a t i v e s  and 
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  f a r m e r s  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  p o l  i c y - m a k e r s  w i l l  a l s o  r e c e i v e  
a t t e n t i o n .  New f o r m s  o f  i n v e s t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e  s u c h  as  
c o n t r a c t  f a r m i n g  w i l l  r e c e i v e  s p e c i f i c  a t t e n t i o n  i n s o f a r  as 
t h e y  p r o v i d e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e r s  w i t h  p r i c e  s t a b i l i z a t i o n ,  
c r e d i t ,  e x t e n s i o n  and  o t h e r  s e r v i c e s .  
!n o r d e r  t o  a s s e s s  how e f f i c i e n t l y  and e q u i t a b l y  such 
i n s t i t u t i o n s  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p o o r  segment  of  t h z  r u r a l  
p o p u l a t i o n ,  m i c r o - l e v e l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  n e e d s  of r u r a l  
h o u s e h o l d s  and  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  w i l l  b e  
e s s e n t i a l  . 
P o ~ ~ l e t i c n  a d D e v ~ l o p ~ ~ n t  R e s e a r c h  Progra-n  
The D i v i s i o n ' s  p o p u l a t i o n  p r o g r a m  r e s p o n d s  t o  t h e  demands o f  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  f o r  expanded k n o w l e d g e  a b o u t  r a p i d  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  and r e s u l t a n t  p r e s s u r e s  on  f o o d  and o t h e r  
l i m i t e d  r e s o u r c e s ;  h i g h  m o r t a l i t y  and m o r b i d i t y ,  p a r t i c u l a r l y  
among i n f a n t s  and c h i l d r e n ;  t h e  uneven  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
c a u s e d  b y  h e a v y  o u t - m i g r a t i o n  f r o m  p o o r  r u r a l  a r e a s  t o  a l r e a d y  
o v e r c r o w d e d  u r b a n  d e s t i n a t i o n s ;  and t h e  i m p a c t  o f  deve lopmen t  
e f f o r t s  on t h e  p o p u l a t i o n s  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  s e r v e .  Over t h e  
n e x t  f o u r  y e a r s  t h e  p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  emphas ize  t h e s e  
p r a c t i c a l  i s s u e s  t h r o u g h  t h p  d e v e l o p m e n t  and s u p p o r t  o f  
p r o b l e m - o r i e n t e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  o f  h i g h  i n t e r e s t  t o  
n a t i o n a l  p l  a n n e r s  and p o l  i c y - m a k e r s  . 
The i n f o r m a t i o n  needs of  d e v e l o p f n g  c o u n t r i e s  f a l l  i n t o  t w o  
m a i n  a r e a s :  d i a q n o s t i c  s t u d i e s  i n t e n d e d  t o  i d e n t i f y  and d e s c r i b e  
p o p u l a t i o n  p a t t e r n s  and p r o b l e m s ,  as w e l l  as  i m p o r t a n t  changes  i n  
f e r t i l i t y ,  m o r t a l i t y  and m i g r a t i o n  w h i c h  r e q u i r e  p o l i c y  
a t t e n t i o n  ; and e v a l u a t i v e  s t u d i e s  o f  d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t i e s  and 
t h e i r  i m p a c t .  C u r r e n t l y ,  f o r  examp le ,  d l  a g n o s t i c  s t u d i e s  a r e  
a s s i s t i n g  many c o u n t r i e s  t o  d e t e r m i n e  i n f a n t  m o r t a l i t y  l e v e l s  and 
t r e n d s ,  as w e l l  as t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  and c u l t u r a l  d e t e r m i n a n t s  
o f  t h e s e  t r e n d s .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  b e t t e r  t o  u n d e r s t a n d  
m o r t a l i t y  has i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  T h i r d  
W o r l d  r e g i o n s .  Up t o  t h e  m i d - 1 9 6 0 ' s  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
e x p e r i e n c e d  r a p i d  m o r t a l i t y  d e c l i n e s  as a  r e s u l t  o f  d i r e c t  h e a l t ?  
i n t e r v e n t i o n s ;  a f t e r  1 9 6 5 ,  however ,  t h e  r a t e  o f  d e c l i n e  began t o  
s l o w  s u b s t a n t i a l l y .  The m a i n  b a r r i e r s  t o  f u r t h e r  d e c l i n e s  were 
t h e  h i g h  m o r t a l i t y  r a t e s  among i n f a n t s  and c h i l d r e n ,  a c c o u n t i n g  
f o r  some 40% o f  a l l  d e a t h s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  Yet  i n  many 
c o u n t r i e s  t h e  m e t h o d o l o g i e s  used  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  f o r  
m o r t a l i t y  e s t i m a t e s  have  r e l i e d  on i n c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  such 
I 
as i n a d e q u a t e  v i t a l  r e g i s t r a t i o n  d a t a ,  l e a d i n g  t o  u n c e r t a i n  
e s t i m a t e s  o f  m o r t a l i t y  l e v e l s  and t r e n d s ,  and of t h e  s o c i a l  and I 
economic  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  them. Over t h e  n e x t  b u d g e t a r y  
p e r i o d ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  w i l l  be  p a i d  t o  t h e  I 
s t r e n g t h e n i n g  of  me thods  f o r  c o l l e c t i n g  more a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  
P 
on i n f a n t  and c h i l d  m o r t a l i t y  and t o  d i a g n o s t i c  s t u d i e s  on 
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  f o r  t h e i r  d e t e r m i n a n t s .  PI 
A n o t h e r  s u b j e c t  on w h i c h  d i a g n o s t i c  s t u d i e s  a r e  g r e a t l y  a 
needed i s  t h e  p r o b l e m  o f  r u r a l  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  and t h e  q u e s t  
f o r  l a n d ,  e s p e c i a l l y  among p o o r  p e a s a n t  f a m i l i e s ,  i n  a r e a s  where  
i 
a g r i c u l t u r a l  m o d e r n i z a t i o n  has made t h e i r  l a b o u r  r e d u n d a n t .  I n  4 Y 
t h e  p a s t  t h e  p o p u l a t i o n  p r o g r a m  has  s u p p o r t e d  s t u d i e s  on r u r a l  
m i g r a t i o n  p r o c e s s e s  and r e 1  a t e d  economic  and demograph ic  4 
s t r a t e g i e s ,  as w e l l  as on r e s e t t l e m e n t  and t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  
f r o n t i e r  a r e a s .  R e c e n t  s t u d i e s  i n  A f r i c a  and C e n t r a l  Amer i ca  
have f o c u s s e d  on t h e  i m p a c t  of  r u r a l  d e v e l o p m e n t  and a g r i c u l t u r a l  
m o d e r n i z a t i o n  on p o p u l  a t i  on g r o w t h  and o u t - m i g r  a t  i o n ,  as we1 1  as 
on t h e  economic  i m p a c t  of  t h e s e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  A c e n t r a l  
a r e 2  o f  c o n c e r n  i s  t h e  s u r v i v a l  o f  p o o r  r ~ r 2 l  h 3 u s e h ~ : d s  and t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  r e r ~ i t t a n c e s  f r o 7  m i g r a n ?  w o r k e r s  and o t h e r  
a d a p t i v e  s t r a t e g i e s  s e r v e  t o  m i t i g a t e  t h e i r  p r e c a r i o u s  
e x i s t e n c e .  Over t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  w i l l  be  made n o t  o n l y  i n  t h e  e l u c i d a t i o n  of  
t h e s e  p r o b l e m s  b u t  a l s o  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  
p o l i c i e s  t o  a d d r e s s  them.  
I n  c o u n t r i e s  where  p o p u l a t i o n  and r e l a t e d  d e v e l o p m e q t  
p o l i c i e s  a r e  we11 e s t a b l i s h e d  t h e  p r o g r a m  s u p p o r t s  e v a l u a t i v e  
s t u d i e s  o f  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  and e f f e c t i v e n e s s .  O n g o i n g  
s t u d i e s  o f  t h e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  of  
f a m i l y  p l a n n i n g  p r o g r a m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n t e g r a t e d  p r o g r a m s  w h i c h  
comb ine  d e v e l o p m e n t ,  h e a l t h  and f a m i l y  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  a r e  
e x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h .  S u p p o r t  t o  r e s e a r c h  on t h i s  
s u b j e c t  began  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  y e a r s  ago and was c o n c e n t r a t e d  
i n  S o u t h - E a s t  A s i a ;  new i n i t i a t i v e s  i n  S o u t h  A s i a  w i l l  b u i l d  upon 
t h e  m e t h o d o l o g y  and f i n d i n g s  o f  t h e  e a r l i e r  wo rk .  A n o t h e r  t o p i c ,  
a l s o  i m p o r t a n t  f o r  T h i r d  W o r l d  p l a n n e r s ,  i s  t h e  s o c i a l  and 
e c o n o m i c  i m p a c t  o f  l a r g e  f l o w s  of  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a n t  w o r k e r s  
on t h e  s e n d i n g  societies. Of p a r t i c u l a r  c o n c e r n  a r e  t h e  e f f e c t s  
on  A s i a n  n a t i o n s  of  t h e  t e m p o r a r y  m l g r a t i o n  of  w o r k e r s  t o  t h e  
o i l - r i c h  c o u n t r i e s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t  and o f  t h e i r  f u t u r e  
r e t u r n .  A l s o  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  e v a l u a t i v e  p r o j e c t s  i s  a 
r e c e n t l y  a p p r o v e d  s t u d y  o f  t h e  i m p a c t  o f  a  l a r g e  u r b a n  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  ( i n  Amman, J o r d a n )  on s o c i o e c o n o m i ~ ,  h e a l t h  
and e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
0 
U h i l e  t h e  p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  upon e a r l i e r  
i n i t i a t i v e s  i n  f e r t i l i t y ,  m o r t a l i t y  and  m i g r a t i o n ,  a t t e n t i o n  w i l l  1 
a l s o  b e  d e v o t e d  t o  a  number  o f  new p o p u l a t i o n - r e l a t e d  t o p i c s  o f  
i n c r e a s f n g  c o n c e r n  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  Y 
c o n d i t i o n s  and  p r o b l e m s  o f  t h e  aged  a n d  t h e  r e l o c a t i o n  and  
si 
a d a p t a t i o n  o f  r e f u g e e s  i n  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  A n o t h e r  
i m p o r t a n t  new f o c u s  w i l l  b e  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  and e c o n o m i c  
I 
f a c t o r s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  and c o n t r o l  o f  t r o p i c a l  d i s e a s e .  
T r o p i c a l  p a r a s i t i c a l  d i s e a s e s  a r e  among t h e  m a i n  o b s t a c l e s  t o  ri 
i m p r o v i n g  t h e  h e a l t h  and  s o c i o e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  c o u n t r i e s  
u 
i n  t r o p i c a l  a n d  s u b - t r o p i c a l  z o n e s .  R e s e a r c h  on m e d i c a l  
t e c h n o l o g y  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  a c c o m p a n i e d  b y  an u n d e r s t a n d i n g  o f  i 
ti 
t h e  s o c i a l ,  c u l t u r a l  and e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i c h  f a c i l i t a t e  o r  
i m p e d e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i s e a s e  c o n t r o l  p r o g r a m s  i n  o r d e r  t o  4 
a s s u r e  t h a t  t h e  new t e c h n o l o g i e s  w i l l  b e  a c c e p t a b l e  w i t h i n  t h e  
s p e c i f i c  c o n t e x t s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  a p p l i e d .  C u r r e n t  a c t i v i t i e s  Y 
i n  t h i s  f i e l d ,  i n c l u d i n g  a  p r o j e c t  on  s o c i a l  a s p e c t s  o f  m a l a r i a  
4 
c o n t r o l  i n  Kenya ,  and  s u p p o r t  t o  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  i n  A s i a  and  
L a t i n  A m e r i c a ,  w i l l  b e  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s  .d  
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U r b a n  P o l  i c y  P r o g r a r  
One o f  t h e  w o r l d ' s  m o s t  c r i t i c a l  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  w h i c h  
h a s  e m e r g e d  i n  r e c e n t  d e c a d e s  i s  t h e  u n p r e c e d e n t e d  g r o w t h  o f  
c i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I n  m o s t  T h i r d  W o r l d  c i t i e s  j o b s  
f a l l  f a r  s h o r t  o f  s u p p l y ,  b a s i c  u r b a n  s e r v i c e s  a r e  d e f i c i e n t  and  
i n s u f f i c i e n t ,  p o v e r t y  i s  w i d e s p r e a d ,  and  management  i s  
a n t i q u a t e d .  T r a n s l a t e d  i n t o  human t e r m s ,  m a s s e s  of p e o p l e  a r e  
u n d e r -  o r  u n e n p l o y e d  and  l i v e  i n  c r o w d e d  c o n d i t i ~ n s  w i t h o u t  
a d e q u a t e  p r o v i s i o n  o f  w a t e r ,  e l e c t r i c i t y  and  o t h e r  b a s i c  
s e r v i c e s .  The  management  p r o b l e m s  o f  v e r y  l a r g e  c i t i e s  a r e  
e s p e c i a l l y  a c u t e  b e c a u s e  t h e i r  g r o w t h  i s  u n p r e c e d e n t e d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  The  s i t u a t i o n  i s  s e r i o u s l y  
compounded b y  t h e  l a c k  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  t a c k l e  
t h e s e  u r g e n t  p r o b l e m s .  
T h e  U r b a n  P o l i c y  p r o g r a m  r e s p o n d s  t o  t h e  d e m o n s t r a t e d  n e e d s  
f o r  k n o w l e d g e  and  i n f o r m a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a b o u t  t h e  
c a u s e s  and  c o n s e q u e n c e s  o f  u r b a n i z a t i o n ,  t h e  s e a r c h  f o r  
i n n o v a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  s e r v i c e s ,  t h e  
management  o f  u r b a n  g r o w t h  w i t h i n  s e v e r e  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s ,  
a n d  u r b a n  p l a n n i n g  f o r  l a r g e  p o p u l a t i o n s  w i t h  a  l o w  r e s o u r c e  
b a s e .  R e s e a r c h  o n  t h e s e  c r i t i c a l  i s s u e s  w i l l  a s s i s t  p l a n n e r s  a n d  
p o l i c y - m a k e r s  t o  i n t e g r a t e  u r b a n  g r o w t h  w i t h i n  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  p l a n s ,  i m p r o v e  t h e  l i v e s  a n d  we1 1  - b e i n g  o f  u r b a n  
d w e l l e r s ,  and  m o r e  e f f e c t i v e l y  p l a n  c i t i e s  f o r  t h e  f u t u r e .  
The p r o g r a n  w i l l  c o n t i n u e  o v e r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  t o  
s u p p o r t  r e s e a r c h  on u r b a n  p o l i c i e s  t h a t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t 
a f f e c t  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  u r b a n  p o o r .  P a r t i c u l a r  
1 
a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  t o  t h o s e  c o u n t r i e s  where  t h e r e  i s  a  
d e m o n s t r a t e d  need  t o  i m p r o v e  and i n c r e a s e  r e s e a r c h  c a p a c i t y  i n  
I 
o r d e r  t o  a s s i s t  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  p r e s s i n g  u r b a n  p r o b l e m s .  
H a v i n g  i d e n t i f i e d  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  t h e  mos t  p r o m i s i n g  4 
u r b a n  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  t h e  Program 
Y 
i n t e n d s  t o  p r o v i d e  s e v e r a l  g r a n t s  f o r  p r o g r a m s  of  r e s e a r c h .  
These w i l l  be c o m p l e m e n t e d  b y  s e l e c t e d  c o o p e r a t i v e  g r a n t s .  
f l  
Research  s u p p o r t  w i  11 emphas ize  u r b a n  s e r v i c e s ,  t h e  management o f  
u r b a n  g r o w t h ,  and u r b a n - r e g i o n a l  r e 1  a t i o n s ,  as d e s c r i b e d  more pi 
f u l l y  b e l o w .  
I 
I n  r e c e n t  y e a r s ,  d e v e l o p m e n t  banks  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  
1 
l e n d i n g  t o  s t r e n g t h e n  u r b a n  i n f r a s t r u c t u r e  and s e r v i c e s .  The 
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  s e r v i c e s  and t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  h e l p  
i m p r o v e  t h e  1 i v i n g . c o n d i t i o n s  o f  t h e  u r b a n  p o o r ,  however ,  need t o  
be e v a l u a t e d .  P r o j e c t s  s u p p o r t e d  i n  t h i s  f i e l d  a i m  t o  i m p r o v e  1 
t h e  d e l i v e r y ,  a c c e s s  and e f f e c t i v e n e s s  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  u r b a n  
p o o r .  R e s e a r c h  o n  u r b a n  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  t h e  b a s i c  needs o f  
;m 
c i t y  d w e l l e r s ,  s u c h  as h o u s i n g ,  f o o d ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  and 3 
s a n i t a t i o n  w i  11 be  s u p p o r t e d .  N e t w o r k s  o f  i n d i v i d u a l s  and 
r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  w o r k i n g  on s i m i l a r  i s s u e s  w i l l  be  d e v e l o p e d  h i  
o r  c o n s o l i d a t e d .  1 
One k e y  f a c t o r  i n  t h e  i n a b i l i t y  o f  many u r b a n  g o u e r n n e n t s  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t o  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  t o  r a ? i d  u r b a ~ i z a t i o n  
i s  t h e  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  i n s t i t u t i o n s  c a p a b l e  of manag ing  t h e  
i n c r e a s i n g l y  comp lex  t a s k s  concorni  t a n t  w i t h  u r b a n  g r o w t h  and 
c h a n g e .  T h e i r  v i a b i l i t y  i s  i n e v i t a b l y  l i n k e d  t o  management 
me thods  w h i c h  a r e  o f t e n  i n  need  o f  r e f o r m .  The p r o b l e m  o f  
m a n a g i n g  r a p i d  u r b a n  g r o w t h  i s  e s p e c i a l l y  a c u t e  i n  A f r i c a ,  where  
s e v e r a l  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  a n a l y z e  and s t r e n g t h e n  u r b a n  
i n s t i t u t i o n s  have r e c e n t l y  been  s u p p o r t e d .  
A s m a l l  number o f  e x p l o r a ' t o r y  s t u d i e s  w i l l  be s u p p o r t e d  t h a t  
e v a l  u a t e  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  u r b a n  g r o w t h  and r e g i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  and a n a l y z e  t h e  f l o w  o f  c a p i t a l ,  goods and s e r v i c e s  
b e t w e e n  c i t y  and c o u n t r y s i d e .  These  s t u d i e s  w i l l  p r o b e  p o s s i b l e  
new d i r e c t i o n s  f o r  p o l i c i e s  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  u r b a n  p o v e r t y .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o g r a m  w i l l  r e s p o n d  t o  t h e  i n c r e a s i n g  
demand f o r  e x p l o r a t o r y  s t u d i e s  on  o t h e r  i s s u e s  t h a t  may r e c e i v e  
g r e a t e r  f u n d i n g  i n  t h e  f u t u r e .  These  i n c l u d e  t h e  p r o b l e m  o f  
I n c r e a s i n g  f o o d  p r o d u c t i o n  i n  T h i r d  W o r l d  c i t i e s ;  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  p o l i c i e s  t o  d e c r e a s e  u r b a n  u n e m p l o y m e n t ;  t h e  i m p a c t  o f  u r b a n  
e x p a n s i o n  on s u r r o u n d i n g  a g r i c u l t u r a l  l a n d s ;  and c h a n g i n g  
l a n d - u s e  p a t t e r n s  i n  and a r o u n d  c i t i e s .  
S c i e n c e  & T e c h n o l o g y  P o l i c y  P rog ram 
The l o g i c  of  a l l  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  b y  t h e  s c i e n c e  & 
t e c h n o l o g y  p o l i c y  p r o g r a m  s t e m s  f r o m  t h e  v i e w  t h a t  i t  i s  
c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t o  a c q u i r e  g r e a t e r  , 
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  r e s o u r c e s  and n e e d s ;  t o  c h o o s e ,  
d e v e l o p  and u t i  1  i s e  i m p r o v e d  t e c h n o 1  o g i e s  f o r  economic  1 
d e v e l o p m e n t ;  and t o  b e  aware  o f  t h e ,  s o c i a l  and economic  i m p a c t s  
I 
on d i f f e r e n t  segmen ts  o f  t h e i r  s o c i e t i e s  o f  t h e  g l o b a l  p r o c e s s  of  
o n g o i n g  t e c h n i c a l  c h a n g e .  The i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  b y  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  t o  t h e s e  g o a l s  h a r d l y  needs  t o  be  emphas ized .  The 
s t a t e m e n t  c a n  a l s o  s t a n d  as a  summary o f  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  o f  t h e  r 
C e n t r e  i t s e l f .  The r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  i n  f a c t  
si 
s u p p o r t e d  b y  t h e  p r o g r a m  a r e  t h o s e  w h e r e  r e s e a r c h  can a t  a  
min imum h e l p  i d e n t i f y  and c l a r i f y  t h e  mos t  c r i t i c a l  i s s u e s ,  and < 
rl 
i f  p o s s i b l e ,  l e a d  t o  c o n c r e t e  changes  i n  t h e  s h o r t  t o  med ium 
t e r m .  4 
il 
i The f i r s t  a r e a  of  t h e  p r o g r a m ' s  s u p p o r t  a d d r e s s e s  
g o v e r n m e n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s c i e n t i f i c  and ;d 
t e c h n o l o g i c a l  i n p u t s  n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  d e v e l o p m e n t  g o a l s ,  
t h e  r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  t o  s u c h  t a s k s ,  t h e  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  3 
t h e s e  r e s o u r c e s  a r e  u s e d  and t h e  b e n e f i t s  w h i c h  a c c r u e .  T h i s  
c r i t i c a l  t a s k  n e e d s  t o  be  c a r r i e d  o u t  if p l a n n i n g  and p o l i c y  a r e  
t o  be  r e l e v a n t .  The p r o g r a m  i s  r e v i e w i n g  t h e  e x i s t i n g  work  i n  
t h i s  a r e a  i n  a  number o f  c o u n t r i e s  and e x p e c t s  t o  d e v o t e  
s u b s t a n t i a l  r e s o u r c e s  t o  an i n t e r n a t i o n a l  s c i e n c e  i n d i c a t o r s  
p r o j e c t  i n  t h i s  f o u r  y e a r  p e r i o d .  The p r o g r a r !  u i l l  c o n t i n u e  i t s  
s u p p o r t  f o r  w o r k  on n a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  s y s t e ~ s .  
I t  i s  a l s o  e x a m i n i n g  ways o f  a s s i s t i n g  t h e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  o f  
a  g r o u p  of  n a t i o n a l  s c i e n c e  c o u n c i l s ,  and w i l l  examine  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  of  s u p p o r t i n g  a  number o f  n a t i o n a l  t e c h n o l o g y  
a s s e s s m e n t s  b a s e d  on  s i m i l a r  s u c c e s s f u l  s t u d i e s  done i n  a  number 
o f  0EC.D c o u n t r i e s .  
S i n c e  t h e  b u l k  o f  new s c i e n t i f i c  and t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t s  t a k e  p l a c e  i n  a  f e w  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s ,  t h e  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  l o n g  p e r i o d  t o  a c q u i r e  
t e c h n o l o g i e s  d e v e l o p e d  e l s e w h e r e .  These  c i r c u m s t a n c e s  r a i s e  t h e  
now f a m i l a r  i s s u e s  o f  t h e  c o s t s  o f  a c q u i s i t i o n ,  t h e  e f f i c i e n c i e s  
o f  d i f f e r e n t  modes o f  a c q u i s i t i o n ,  t h e i r  i m p a c t  on d o m e s t i c  
t e c h n o l o g y ,  t h e  v a r i o u s  e f f e c t s  o f  s u c h  d e p e n d e n c y  and a  h o s t  o f  
l e g a l ,  s o c i a l  and c u l t u r a l  i s s u e s .  I n  t h e  p a s t  t h e  p r o g r a m  h a s  
c o n c e n t r a t e d  on t h e  f a c t o r s  w h i c h  l e a d  t o  t h e  i m p r o v e d  s e l e c t i o n  
o f  t e c h n o l o g i e s  a c q u i r e d ,  t h e i r  a d a p t a t i o n  t o  t h e  l o c a l  
c o n d i t i o n s ,  t h e  s u c c e s s f u l  i n t e g r a t i o n  i n t o  l o c a l  p r o d u c t i o n  
s y s t e m s  and t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o c a l  i n n o v a t i o n s .  The 
k n o w l e d g e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  p r e v i o u s  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  b y  t h e  
p r o g r a m  was c o n s i d e r e d  of s u f f i c i e n t  v a l u e  t o  b e  d i s s e m i n a t e d  
t h r o u g h  a  m a j o r  s e r i e s  o f  T e c h n o l o g y  P o l i c y  w o r k s h o p s .  F o l l o w i n g  
t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  e f f o r t ,  g r e a t e r  e m p h a s i s  w i l l  now be p l a c e d  
on d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y  
p o l  i c y .  
!n r e l a t i o n  t o  t h e  i s s u e s  m e n t i o n e d  above,  a new s e t  o f  
q u e s t i o n s  i s  o f  g r o w i n g  i n t e r e s t .  The r e l a t i v e  success  o f  a  
s m a l l  g r o u p  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  somet imes  c a l l e d  t h e  n e w l y  
i n d u s t r i  a1 i r e d  c o u n t r i e s ,  i n  a t t a i n i n g  s i g n i f i c a n t  l e v e l s  o f  
i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g i c a l  c a p a b i l l t y  has  l e d  t o  i n c r e a s e d  
t e c h n o l o g i c a l  t r a d e  b e t w e e n  and among T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  
t h e m s e l v e s ,  and t o  t h e  need  t o  i d e n t i f y  relatively s u c c e s s f u l  
s t r a t e g i e s  f o r  p o s s i b l e  a d o p t i o n  b y  o t h e r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
The p r o g r a m  w i l l  a l s o  s u p p o r t  s t u d i e s  w h i c h  e x p l o r e  t h e  c o s t s  and 
b e n e f i t s  o f  t e c h n o l o g y  t r a d e  among s m a l l e r ,  non-mu1 t i  n a t i o n a l  
f i r m s .  
A n o t h e r  a r e a  o f  t h e  p r o g r a m ' s  work  w h i c h  w i l l  expand  on 
p r e v i o u s  i n i t i a t i v e s  i s  t h e  s t u d y  of  t h e  s o c i a l  and economic  
i m p a c t s  o f  t e c h n i c a l  chang'e. T h i s  b r o a d  a r e a  w i l l  c o v e r  s e c t o r s  
i n  w h i c h  t e c h n o l o g y  i s  seen  t o  e x e r c i s e  a  k e y  i m p a c t  on t h e  way 
s o c i e t i e s  f u n c t i o n .  T h e r e  a r e  f o u r  a r e a s  i n  w h i c h  c o n t i n u e d  
s u p p o r t  i s  l i k e l y :  f i r s t ,  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  p r o g r a m ,  t h e  i m p a c t  
o f  t e c h n o l o g y  on education and emp loymen t ;  second,  t h e  i m p a c t  o f  
h l g h  t e c h n o l o g y  on d e v e l o p l n g  c o u n t r y  I n d u s t r y ,  employment  and 
e x p o r t s ;  t h i r d ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  t o  n o n - i n d u s t r i a l  
a r e a s ,  e.g. m e d i c i n e ,  w h e r e  t h e  C e n t r e  h a s  a  comparative 
a d v a n t a g e ;  f l n a l l y ,  t h e  assessmen t  o f  a l t e r n a t l v e  a p p r o a c h e s  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  of  s m a l l  - s c a l e  t e c h n o l o g y  i n  r u r a l  a r e a s .  
A new i s s u e  t o  w h i c h  t h e  p r o g r a m  e x p e c t s  t o  p r o v i d e  
some s u p p o r t  o v e r  t h i s  p l a n n i n g  p h a s e  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  c o s t s  t o  
T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  l a r g e  t r a n s f e r s  o f  
t h e i r  r e s o u r c e s  t o  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s .  O b v i o u s l y  s u c h  
e x p e n d i t u r e s  a r e  made a t  some c o s t  t o  o t h e r  d e v e l o p m e n t  c o n c e r n s  
i n c l u d i n g  t h e  b u i l d i n g  o f  s o c i a l  and h e a l t h  i n f r a s t r u c t u r e s  and 
p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s .  I t  i s  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  a r e  a  
number of  l e s s  q u a n t i f i a b l e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  m i l i t a r i z a t i o n  on 
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e s .  An a r e a  o f  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  i s  t h e  p o w e r f u l  s e t  o f  i n t e r r e l  a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t e c h n o l o g i c a l  advances  i n  g e n e r a l ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  t o  m i l i t a r y  
p u r p o s e s ,  and t h e  i n c r e a s i n g l y  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  and c i v i l i a n  a p p l i c a t i o n s .  
E n e r q y  P o l i c y  P r o q r a v  
The e n e r g y  p o l i c y  p r o g r a m  r e m a i n s  an i m p o r t a n t  a r e a  of  
r e s e a r c h  s u p p o r t  f o r  t h e  D i v i s i o n  and t h e  C e n t r e .  The r e c e n t  I 
f a l l  i n  o i l  p r i c e s  has  p r o v i d e d  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  r e s p i t e  t o  a  
I 
number o f  o i l  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  and has  removed  e n e r g y  as an 
u r g e n t  i s s u e  f r o m  t h e  m i n d s  o f  many d e c i s i o n  m a k e r s  b o t h  i n  t h e  rl 
d e v e l o p e d  and d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  The d e c l i n e  i n  o i l  p r i c e s  
has  c r e a t e d  m a j o r  p r o b l e m s  f o r  many o i l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  and I 
i s  l i k e l y  t o  h a v e  f u r t h e r  r e p e r c u s s i o n s  on t h e  a v a i l a b i l i t y  of  
1 
f i n a n c e  i n  t h e  p r i v a t e  m a r k e t .  I t  c o n f i r m s  t h e  c o n t i n u i n g  
i m p o r t a n c e  o f  e n e r g y  p r i c e s  and t h e i r  i m p a c t  on t h e  w o r l d  3 i 
economy; i n d e e d ,  c h a o s  c a n  o c c u r  w i t h  an upward  o r  downward 
movement i f  t h e  r a t e  o f  change  i s  s u f f i c i e n t l y  r a p i d .  The i 
p e r c e p t i o n  t h a t  e n e r g y  i s  no  l o n g e r  as c r i t i c a l  an i s s u e  as 
p r e v i o u s 1  y  has  r e d u c e d  somewhat t h e  u r g e n c y  o f  e n e r g y  r e 1  a t e d  
f 
a c t i v i t i e s  f o r  many d o n o r  a g e n c i e s .  T h i s  r e d u c e d  p r e s s u r e  i n  t h e  f 
s h o r t  t e r m ,  p a r a d o x i c a l l y ,  c a n  p r o v i d e  a  more  r e c e p t i v e  c l i m a t e  
f o r  l o n g e r  t e r m  C e n t r e  s u p p o r t e d  r e s e a r c h  i n  e n e r g y  p o l i c y .  
An i n c r e a s i n g  number o f  c o u n t r y  e n e r g y  assessmen ts  a r e  
now a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  1 3  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  W o r l d  Bank w i t h  1 
UNDP a s s i s t a n c e .  T h e s e  show t h a t  m a j o r  gaps  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  
t h e  d a t a  on e n e r g y  demand and i t s  u s e  and i n d i c a t e  how much s t i l l  
r e m a i n s  t o  b e  known .  T h e y  a l s o  s t r e s s  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  
need i s  n o t  f o r  new e n e r g y  t e c h n o l o g i e s  bu?  f o r  improved  e n e r g y  
p l a n n i n g ,  p r i c i n g  and c o n s e r v a t i o n  p o l i c i e s ,  and mare r a t i o n a l  
e x p l o i t  a t  i on o f  known r e s o u r c e s .  
A l t h o u g h  t h e  o i l  p r i c e  changes  a f f e c t  l a r g e l y  t h e  
u r b a n ,  modern  and i n d u s t r i a l  s e c t o r s  and macroeconomic  p a r a m e t e r s  
such  as f o r e i g n  exchange  f l o w s ,  t h e y  do n o t  a f f e c t  d i r e c t l y  t h e  
n o n - c o m m e r c i a l i z e d  e n e r g y  used  b y  l a r g e  s e c t i o n s  of t h e  r u r a l  
p o p u l a t i o n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I n c r e a s i n g l y ,  e m p i r i c a l  
s t u d i e s  a r e  e m e r g i n g  w h i c h ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  have d e t e r m i n e d  
w i t h  t h e  d e g r e e  o f  p r e c i s i o n  n e c e s s a r y  f o r  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  
t o  be c o n s i d e r e d ,  t h e  u s e  o f  e n e r g y  i n  d i f f e r e n t  r u r a l  
e n v i r o n m e n t s  b y  t y p e  o f  s o u r c e ,  a c t i v i t y ,  s e a s o n a l i t y  and s o  on. 
Many o f  t h e s e  have  been s u p p o r t e d  b y  t h i s  programme and s u c h  
s t u d i e s  r e m a i n  an i m p o r t a n t  f o c u s .  A m a j o r  a c t i v i t y  o v e r  t h e  
n e x t  few y e a r s  w i l l  be r e v i e w s  o f  t h e  e x i s t i n g  know ledge  f r o m  
s u c h  r u r a l  e n e r g y  s u r v e y s  c a r r i e d  o u t  b o t h  i n  t h e  r e g i o n a l  and 
g l o b a l  c o n t e x t s .  
The l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  ways i n  w h i c h  e n e r g y  i s  
s u p p l i e d  and u s e d  i n  r u r a l  a r e a s  i s  a  m a j o r  c a u s e  o f  f a i l u r e  o f  
many e n e r g y  c o n v e r s i o n  s o l u t i o n s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  
p r o g r a m ' s  p r e v i o u s  p r o j e c t s  h a v e  been  i n  t h i s  a r e a .  The 
c o m p l e x i t y  o f  many o f  t h e s e  s y s t e m s ,  t h e  f a c t  t h a t  many o f  t h e s e  
t r a n s a c t i o n s  do n o t  i n v o l v e  cash ,  t h e i r  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  r u r a l  p o v e r t y  and s u b s t a n t i  a1 r e g i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  e n e r g y  
rii 
use ,  make t h i s  a  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  r e s e a r c h  p r o b l e n .  The 
p r o g r a m  w i l l  a t t e m p t  t o  s y n t h e s i z e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x i s t i n g  0 i 
s t u d i e s  and  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  s u c h  s t u d i e s  i n  new r e g i o n s ,  and 
J 
i n  ways w h i c h  i m p r o v e  u p o n  p r e v i o u s  m e t h o d o l o g i e s .  pii 
i 
R e c e n t  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  o f  u s e f u l  e n e r g y  
b y  t h e  introduction o f  new c o n v e r s i o n  d e v i c e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  i 
c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t e c h n i c a l  d e v i c e s .  Few of t h e s e  h a v e  
b e e n  i n d e p e n d e n t l y  e v a l u a t e d  u n d e r  a c t u a l  f i e l d  c o n d i t i o n s ,  and rii 
t h o s e  a s s e s s m e n t s  w h i c h  do e x i s t  a r e  weak on  e c o n o m i c  and s o c i a l  1 
ri 
a s p e c t s .  T h i s  weakness  i s  due  i n  p a r t  t o  a  l a c k  o f  c o n s e n s u s  
among r e s e a r c h e r s  c o n c e r n i n g  t h e  m e t h o d  t o  b e  u s e d  ( u s u a l l y  some 1 
v a r i a n t  o f  c o s t  b e n e f i t  a n a l y s i s )  and g e n e r a l l y  e s t a b l i s h e d  
p r o c e d u r e s  f o r  r e p o r t i n g  t h e i r  r e s u l t s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  dl 
l e g i t i m a t e  c o m p a r i s o n  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s .  The p r o g r a m  w i l l  
4 
e n c o u r a g e  a u t h o r i t a t i v e  r e s e a r c h  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  lsPi 
m a t e r i a l  c h o i c e  b e t w e e n  c o m p e t i n g  e n e r g y  c o n v e r s i o n  d e v i c e s  f o r  
u s e  p r e d o m i n a n t l y  i n  r u r a l  a r e a s .  
19 
E f f o r t s  t o  t a c k l e  a p p a r e n t  e n e r g y  s h o r t a g e s  h a v e  
i 
r i g h t l y  c o n c e n t r a t e d  o n  s h o r t  t o  m e d i u m  t e r m  p o l i c i e s  f o r  d 
m a n a g i n g  e n e r g y  demand a n d  s u p p l y .  Howeve r ,  i t  i s  now 
i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z e d  t h a t  p o l i c i e s  p u r s u e d  i n  d i f f e r e n t  
s e c t o r s ,  n o t a b l y  t r a n s p o r t ,  h o u s i n g ,  i n d u s t r y ,  and  f o o d  
t i  
p r o d u c t i o n ,  h a v e  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  e f f e c t  on t o t a l  e n e r g y  
4 
demand. The p r o g r a m  w i l l  s u p p o r t  r e s e a r c h  w h i c h  e x a m i n e s  t h e  1 
e n e r g y  demand imp1 i i a t i o n s  o f  p o l  i c y  c h o i c e s  i n  t h e s e  s e c t o r s .  
T h i s  i n c l u d e s  a n a l y s i s  o f  d i f f e r e n t  e n e r g y  s u p p l y  O p t i o n s ,  e n e r g y  
p l a n n i n g  p r a c t i c e s  and p o l i c i e s  a t  t h e  m a c r o l e v e l  and t h e  i s s u e  
of  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  e n e r g y  r e s e a r c h .  The a l l o c a t i o n  of 
r e s o u r c e s  t o  r e s e a r c h  i n  e n e r g y  i s  l a r g e l y  u n p l a n n e d  and r e s u l t s  
i n  c o n s i d e r a b l e  w a s t e ,  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t ,  and p o o r  
d i f f u s i o n .  The s y s t e m  i s  n o t a b l y  l e s s  e f f i c i e n t  t h a n  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  d e c i s i o n s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r i  a1 and a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r s .  P o l i c y  s t u d i e s  w i l l  be s u p p o r t e d  w h i c h  e s t a b l i s h  t h e  
p a t t e r n  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  e n e r g y  s e c t o r  o f  s p e c i f i c  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  and w h i c h  e x p l o r e  n a t i o n a l  p r o c e d u r e s  f o r  
d i s c r i m i n a t i n g  among r e s e a r c h  o p t i o n s .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  s u p p o r t  a l r e a d y  p r o v i d e d  f o r  
t h e  E n e r g y  R e s e a r c h  Group,  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  r e v i e w i n g  t h e  
e x i s t i n g  k n o w l e d g e  on e n e r g v  i s s u e s  and t r y i n g  t o  i d e n t i f y  
s y s t e m a t i c a l l y  t h e  e n e r g y  r e s e a r c h  p r i o r i t i e s  f o r  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s ,  w i l l  be mos t  h e l p f u l  i n  r e f i n i n g  and i m p l e m e n t i n g  
p r o g r a m  p r i o r i t i e s .  A number o f  r e p o r t s  a r e  now coming  i n  and 
t h e  f i n a l  o u t p u t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  e x p e c t e d  a t  t h e  end of  
1985. The c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h i s  p r o j e c t  a r e  e x p e c t e d  t o  
i n f l u e n c e  n o t  o n l y  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h i s  p rog ramme b u t  t h a t  o f  
many d o n o r s  and  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  g o v e r n m e n t s  a n d  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s .  A m a j o r  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m ' s  e f f o r t s  w i l l  be  
d e v o t e d  t o  t h e  m o n i t o r i n g  and t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r o j e c t .  The E n e r g y  R e s e a r c h  Group i s  one o f  t h e  a c t i v i t i e s  
f u n d e d  f r o m  t h e  s p e c i a l  e n e r g y  f u n d s  made a v a i l a b l e  t o  t h e  I 
C e n t r e .  I n  i t s  a l l o c a t i o n  and  u s e  t h e  C e n t r e - w i d e  E n e r g y  
il 
C o m m i t t e e  p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e .  T h e  p r o g r a m  e x p e c t s  t o  u s e  
t h i s  m e c h a n i s m  t o  g e n e r a t e  m o r e  a c t i v i t i e s ,  i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  
I 
w i t h  t h e  o t h e r  C e n t r e  D i v i s i o n s ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  g r e a t e r  
c o n g r u a n c e  b e t w e e n  t h e  t e c h n o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a s p e c t s  r 
o f  r e s e a r c h  i n t o  e n e r g y  p r o b l e m s .  
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Centre de recherches pour l e  développement i n t e r n a t i o n a l  
Préambule 
En j a n v i e r  1984, l e  Comité de d i r e c t i o n  du Consei l  des gouverneurs 
a décidé d ' é t a b l i r  un comité spéc ia l  "pour e f fec tue r  une étude approfondie 
de l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les" .  
Le Comité a v a i t  pour mandat: 
i) d ' é t u d i e r  l e  mandat de l a  D i v i s i o n ,  l a  por tée  de ses a c t i v i t é s  
a i n s i  que ses p lans fu tu rs ,  se lon l e s  renseignements fou rn i s  
par  l a  D iv i s ion ;  
i i )  de présenter  des observat ions su r  1 ' e f f i c a c i t é  des programmes de 
l a  D i v i s i o n  quant a 1 'ensemble des o b j e c t i f s  e t  des programmes 
globaux du Centre; 
- z -  
i i  i )  de f a i r e  les  recommandations qu' i l jugerait nécessaires; e t  
iv)  de présenter un rapport faisant  é t a t  des résul tats  de son étude 
e t  de ses recommandations a la  31e réunion d u  Conseil des 
gouverneurs, en octobre 1984. 
M. David Lawless a é té  nommé présïdent d u  Comité spécial avec 
pouvoir de désigner les  autres membres. M. Al1 ison Ayida a accepté de siéger 
au Comi t é  a t i t r e  de membre e t  subséquemment, l 'honorable Rex Nettleford e t  
l e  professeur Victor Urquidi sont devenus également membres du Comité. 
Des discussions préliminaires ont eu l ieu en janvier 1984 entre l e  
président d u  Comité d'une part e t  l e  directeur e t  l a  sous-directrice d'autre 
part pour que s 'é tabl i sse  une compréhension mutuelle e t  pour s 'assurer  de 
l ' e n t i è r e  coopération de la  Division des sciences sociales au cours de l 'é tude.  
Lors de l a  première réunion du Comité, a Dakar, l e  28 mars, on a discuté du 
mandat du Comité e t  1 'on s ' e s t  mis d'accord sur une méthode générale d'étude. 
Le Comité s ' e s t  réuni de nouveau, a Ottawa, au cours de l a  semaine du 13 mai, 
durant laquelle i l  a rencontré e t  interviewé l e  directeur e t  la  sous-directrice 
de l a  Division, l e s  di recteurs associés, un grand ,nombre d'administrateurs de 
programme ainsi que d'autres cadres d u  Centre. I l  a Eté convenu que l e  Comité 
d'étude devait se concentrer en premier l ieu sur l e s  ac t iv i tés  de l a  Division 
qui ont t r a i t  a 1 'application de l a  loi  de 1970 sur  l e  CRDI e t  des politiques d u  
Centre sel on l ' i nterpretation du Consei l des gouverneurs. L 'étude ne t iendrai t  
compte de l 'administration de l a  Division e t  du Centre que dans l a  mesure oÛ 
ce1 le-ci touche a la  loi  e t  aux polit iques d u  Consei 1. 
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La L o i  su r  l e  Centre de recherches pour l e  développement i n t e r n a t i o n a l  
(1970) é t a b l i t  l e s  o b j e c t i f s  du Centre comme s u i t :  
4. (1  ) Le Centre a pour o b j e t s  d 'entreprendre,  d'encourager, de 
s o u t e n i r  e t  de poursuivre des recherches su r  l e s  problëmes des régions 
du monde en développement e t  sur l e s  moyens d ' a p p l i c a t i o n  e t  d '  adaptat ion 
des connaissances s c i e n t i f i q u e s ,  techniques e t  au t res  au progrès écono- 
mique e t  soc ia l  de ces rég ions  e t ,  dans l a  r é a l i s a t i o n  de ces objets ,  
I 
a )  de s 'assu re r  l e s  serv ices  de s c i e n t i f i q u e s  e t  s p é c i a l i s t e s  des 
sciences n a t u r e l l e s  e t  des sciences s o c i a l e s  t a n t  du Canada que de 
1 'é t ranger;  
b)  d ' a i d e r  l e s  régions en développement a se l i v r e r  â l a  recherche 
sc ien t i f i que ,  a acquér i r  l e s  techniques i n n o v a t r i c e s  e t  1 es i n s t i t u t i o n s  
requises pour résoudre 1 eurs problëmes; 
c )  d'encourager en général l a  coo rd ina t i on  de l a  recherche pour l e  
devel oppement i n t e r n a t i o n a l  ; e t  
d )  de promouvoir l a  coopérat ion en ma t iè re  de recherche p o r t a n t  s u r  l e s  
problèmes de développement e n t r e  l e s  rég ions  développées e t  l e s  régions 
en développement, a l e u r  avantage r é c i  proque. 
A p p l i c a t i o n  de l a  l o i  e t  mise a exécut ion des p o l i t i q u e s  du Consei l  
Le Comité d 'é tude e s t  persuadé que l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  des 
sciences soc ia les  v i s e n t  l e s  o b j e c t i f s  du Centre t e l s  o u ' é t a b l i s  par  l a  L o i  sur  
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l e  C R D I  e t  l e s  p o l i t i q u e s  é t a b l i e s  en v e r t u  de c e t t e  l o i  par  l e  Consei l  des 
gouverneurs. Grâce a ses admin is t ra teurs  de progravime, 1  a  O i  v i s i o n  amorce, 
encourage e t  appuie l a  recherche sur  l e s  problèmes du monde en développement 
e t  su r  l e s  moyens d 'app l  i c a t i o n  e t  d ' adap ta t i on  des connaissances sc ien t i f i ques ,  
techniques e t  au t res  au progrës s o c i a l  e t  economique des pays en développement. 
Le personnel p ro fess ionne l  mène aussi  des recherches s u r  l e s  problèmes e t  l e s  
quest ions de développement. 
La r é a l i s a t i o n  des o b j e c t i f s ,  par  l e  recours aux s c i e n t i f i q u e s  en 
sciences soc ia les  du Canada e t  d ' au t res  pays, n ' a  pas é t é  pour l a  D i v i s i o n  
une p l e i n e  r é u s s i t e  e t  nous rev iendrons s u r  l e  s u j e t  un peu p l u s  ta rd .  
D 'au t re  p a r t ,  l 'appui de l a  D i v i s i o n  aux rég ions  en développement 
Pour f a v o r i s e r  l e  dével o ~ ~ e m e n t  des capaci t é s  de recherche, l e  renforcement des i n s t i  
t u t i o n s  e t  1  ' a c q u i s i t i o n  de techniques i n n o v a t r i c e s  dont  ces rég ions  ava ien t  besoin 
pour résoudre l e u r s  problèmes a  p o r t é  f r u i t  e t  nous en d iscu terons  p l u s  
l o i n .  
La D i v i s i o n  a  encouragé en général l a  coo rd ina t i on  de l a  recherche 
pour l e  développement i n t e r n a t i o n a l  en me t tan t  en p lace un c e r t a i n  nombre de 
moyens dont  nous par le rons .  
La promotion de l a  coopérat ion en mat ig re  de recherche s u r  l e s  
problëmes de développement, e n t r e  l e s  rég ions  i n d u s t r i a l  i sées  e t  l e s  régions 
en développement, a l e u r  avantage réc iproque,  n ' e s t  pas 1  ' une des i n i t i a t i v e s  
fondamentales des a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  e t  l e  s u j e t  sera d i s c u t é  dans l e  
rappor t .  La D i v i s i o n  des sciences soc ia les ,  en t a n t  que p a r t i e  i n t é g r a n t e  du 
Centre, a  aussi i n f l u e n c é  l e s  méthodes de coopéra t ion  en mat ië re  de développement 
mises de 1  'avant  par  d 'au t res  agences. 
- 5 -  
La D i v i s i o n  a  appl iqué l e s  p o l i t i q u e s  du Conseil en favor isant  l a  
recherche r é a l i s é e  par  des chercheurs des pays en développement s u r  des 
s u j e t s  déterminés localement, pa r  des méthodes de recherche q u i  r e f l è t e n t  
avec jus tesse l e  p o i n t  de vue des chercheurs. 
Le processus de p l a n i f i c a t i o n  
Le processus de p l a n i f i c a t i o n  des a c t i v i t é s  du Centre e s t  cyc l i que  
de même que c e l u i  de l a  D iv is ion .  Le p lus  impor tan t  e s t  l e  Programme annuel 
des Travaux e t  Budget y compris l a  mise a j o u r  des p r o j e c t i o n s  quadriennales e t  
1  'Etude d é t a i l l é e  t r i e n n a l e  des programmes e t  p o l i t i q u e s ,  c e t t e  de rn ie re  é t a n t  
1 
présentée à tous l e s  t r o i s  ou qua t re  ans. Ces inst ruments permet tent  au 
Consei 1  des gouverneurs d ' o r i e n t e r  l e  processus de p l a n i f i c a t i o n .  
Recommandation 1 
11 f a u d r a i t  que l e s  gouverneurs s o i e n t  conscients de l ' impor tance  des 
documents de p l a n i f i c a t i o n  qui l e u r  sont  présentés en vue d'une d iscussion,  car  
c ' e s t  a ce moment que l a  p o l i t i q u e  du Consei l  p o u r r a i t  l e  p l u s  i n f l u e n c e r  
1  ' o r i e n t a t i o n  des a c t i v i t é s  de l a  D i  v i s i on .  
La p l a n i f i c a t i o n  e s t  aussi  un processus normal au se in  de l a  D i v i s i o n ,  
en premier  l i e u  au niveau des programmes, mais en tenant  compte des p r i o r i t é s ,  
de 1  ' importance e t  de 1  ' é q u i l i b r e  géographiques. 11 semble y a v o i r  une bonne 
p l a n i f i c a t i o n  i n d i v i d u e l  1  e  parmi 1  es admin is t ra teurs  de programme, mais e l  1  e  
e s t  moins év idente e n t r e  l e s  d i v i s i o n s .  La p l a n i f i c a t i o n  e s t  importante lorsque 
l e s  p r o j e t s  i n t é r e s s e n t  l e s  mêmes régions,  p o r t e n t  s u r  des s u j e t s  s i m i l a i r e s  
ou que 1 es demandes émanent des mêmes i ns ti t u t i o n s  . 
La réunion annuel l e  du personnel c o n s t i t u e  l e  p r i  nc i  pa l  rnécani sme 
de p l a n i f i c a t i o n  e t  d 'étude. A c e t t e  occasion, tous l e s  admin is t ra teurs  de 
programne, ceux d'Ottawa e t  des régions,  se réun issen t  a f i n  d ' é t u d i e r  tous 
l e u r s  t ravaux,  par  p r o j e t ,  theme e t  domaine de recherche a i n s i  que 1 es possi b i -  
l i t é s  de nouveaux domaines d ' i n t é r ê t .  La p l a n i f i c a t i o n  e s t  dans une l a r g e  
mesure un processus ascendant dont  l e s  idées s o n t  formulées au cours de 
réunions fréquentes e n t r e  l e s  admin is t ra teurs  de programme e t  l e s  d i r e c t e u r s  
associés, au cours de réunions d 'étude i n t e r n e s  e t  de réunions d 'é tude de 
d i v i s i o n  tenues occasionnel lement. Les études e t  1 a p l a n i f i c a t i o n  se fondent 
sur  1 es documents préparés pour l e  Programne annuel des Travaux e t  Budget ou 
pour l e s  réunions du personnel, s u r  l e s  rappor ts  de voyage que do i ven t  
présenter  tous l e s  admin is t ra teurs  aprës une v i s i t e  s u r  l e  t e r r a i n ,  s u r  des 
documents d 'étude occasionnels e t  des études prospect ives,  s u r  l a  post-  
éval u a t i o n  de p r o j e t s  e t  l e s  rappor ts  des exper ts-consei ls  dont 1 es serv ices  
sont  retenus de temps a au t re .  Ces rappor ts  peuvent comporter une analyse 
des secteurs de programne, des modal i tés des p r o j e t s  e t  des régions.  I l s  
combinent souvent l e s  t r o i s  éléments . 
Le Comité e s t  convaincu que l a  p l u p a r t  des p r o j e t s  f inancés par  l a  
D i v i s i o n  ou q u i  sont  présentés en vue d ' ê t r e  appuyés par  l e  Centre e t  l e  
Conseil, répondent a des besoins déterminés par  l e s  chercheurs des pays en 
dével oppement . Le Consei 1 encourage sQrement une t e l  l e  réac t ion ,  mais 1 a 
p l a n i f i c a t i o n  s t ra tég ique  8 p l  us l o n g  terme ne peut  ê t r e  uniquement formulée 
en f o n c t i o n  des demandes des chercheurs des pays en développement, de 1 'expé- 
r i ence  des agents régionaux e t  des recommandations émanant des programmes de 
D i  v i s i o n .  11 importe aussi  que l a  D i v i s i o n  é t a b l i s s e  des d i r e c t i v e s  générales 
e t  p r é c i s e  des o b j e c t i f s ,  mais aussi q u ' e l l e  puisse éva luer  e t  répondre aux 
besoins au fu r  e t  a mesure q u ' i l s  son t  cernés s o i t  pa r  l e s  chercheurs des 
pays en développement ou par 1  es admin is t ra teurs  de programne au cours de 
l e u r s  t ravaux.  
Recommandation II 
Il f a u d r a i t  que 1  'ensemble de l a  Di v i s i o n  t i enne  compte de l a  
p l a n i f i c a t i o n  s t ra tég ique,  indépendamment de ses p lans annuel e t  t r i e n n a l  , 
l o r s q u ' e l l e  é t a b l i t  ses o b j e c t i f s  e t  ses p r i o r i t é s  a t i t r e  d ' u n i t é  majeure 
au s e i n  du Centre. Cet te  p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  d e v r a i t  ê t r e  conçue de 
façon 3 ne pas abaisser  l e  haut degré de f l e x i b i l i  t é  ac tue l  qu i  c a r a c t é r i s e  
l ' a i d e  de l a  D i v i s i o n  e t  l e  degré d ' i n n o v a t i o n  des p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n .  
Les programmes e t  l e s  a c t i v i t e s  de l a  D i v i s i o n  
La D i  v i  s i o n  a  c i n q  programmes majeurs, o u t r e  un c e r t a i  n  nombre d 'au t res  
a c t i v i  t és  qu i  son t  appuyées par 1  'ensemble de l a  D i v i s i o n .  Cinq d i r e c t e u r s  
associes sont  charges de l a  su rve i l l ance ,  de l a  g e s t i o n  e t  du développement 
des programmes majeurs; i l s  ag issent  aussi  a t i t r e  d'admi n i s t r a t e u r s  de 
programme re la t ivement  au développement des p r o j e t s .  Les programmes e t  l e s  
domaines d '  i n t é r ê t  sont  l e s  suivants:* 
* V o i r  aussi  1  'annexe "A"  
1 . Programme de po l  i t i q u e  s c i  e n t i  f i q u e  e t  technologique 
- P o l i t i q u e  de r é p a r t i t i o n  des ressources pour  l e s  sciences e t  l a  
technol  og ie  
- Recherches ag r i co les  e t  progres techniques 
- Technologie 3 p e t i t e  éche l l e  
- Progrès techniques e t  secteur  manufac tur ie r  
- Progres techniques, erriploi e t  éducat ion 
- Communications e t  i n f o r m a t i o n  
(a)  Sous-programme de pol i t i q u e  énerget ique 
- Etudes energét iques axées s u r  l e s  reg ions  r u r a l e s  
- Eval ua t i on  technologique des sources d 'energ ie  poss ib les  e t  des 
systëmes de convers i o n  
- Etudes s e c t o r i e l l e s  e t  l e u r  i n f l u e n c e  s u r  l a  demande énergét ique 
- P l a n i f i c a t i o n  énergét ique e t  po l  i t i q u e  de recherche 
2 .  Economie e t  développement r u r a l  (dans 1 'ensemble l 'e  programme 1 e p l  us important  
de l a  D i v i s i o n )  
- Analyse de l a  p o l i  t i q u e  économique 
(a )  Recherche s u r  l e s  p o l i t i q u e s  ag r i co les  e t  r u r a l e s  
(b)  Recherche s u r  l a  p o l i  t i q u e  i n d u s t r i e l l e  
(c )  P o l i  t i q u e  e t  g e s t i o n  macro-économiques (comprend 1 'appui au CIEPLAN) 
- Ent repr ise  r u r a l e  e t  u t i l i s a t i o n  des ressources 
(a)  U t i  l i s a t i  on des ressources renouvelables , d r o i t s  e t  con t rô le  
(b )  Aspects soci  O-économiq ues des syst6mes ag r i co les  
( c )  P e t i t e s  ent repr ises  non ag r i co les  
- Quest i  ons d'economi e  p o l i t i q u e  
- L'economie e t  l e  dgveloppement i n te rna t ionaux  
(a)  Commerce i n t e r n a t i o n a l  e t  adapta t ion  economique 
(b) Ent repr ises  t ransnat iona les  
3. Programme de recherche s u r  l a  popu la t i on  e t  l e  developpement 
- Popul a t i  on e t  a g r i  c u l t u r e  
- Populat ion,  sante e t  développement 
- Etabl  issements humai ns e t  t r a v a i  1  
- Mai n-d 'oeuvre cont rac tue l1  e  i n t e r n a t i  onale 
- Fecondi t é  e t  p l a n i f i  c a t i o n  de l a  fami 11 e  
- Programme de bourses nat iona l  e t  reg iona l  
- Nouveaux domaines de recherche 
4. Programne de p o l i t i q u e  urbaine ( l e  moins impor tant  des programmes de l a  D iv i s ion )  
- Serv ices urba i  ns 
- La gest ion  de l a  croissance urbaine 
- Re1 a t i  ons urbaines-regionales 
- S t ra teg ies  d 'adapta t ion  des ménages 
- Autres etudes urbaines 
5. Programme d 'éducat ion  
- Ensei gnement préscol  a i  r e  
- Enseignement informel e t  éducat ion des adu l tes  
- La qua1 i t é  des enseignants e t  de 1 'enseignement 
- L 'éducat ion  e t  l e  t r a v a i l  
- Les femnes e t  l e  développement 
- Les communi c a t i  ans 
- L 'éducat ion,  l a  soc ié té  e t  1 ' E t a t  
- L 'apprent issage s o c i a l  
La D i v i s i o n  consacre aussi  une p a r t i e  s u b s t a n t i e l l e  de ses ressources 3 
1 'appui des : 
- I n s t i t u t s  de recherche in te rnat ionaux,  nat ionaux e t  régionaux (IRINR) 
- Programnes de coopérat ion 
- Pro je t s  pré1 im i  nai  res  de d i  v i s i o n  (PPD) 
( V o i r  aussi 1 'annexe "0" pour 1 'étude sur  l a  r é p a r t i t i o n  géographique des 
a c t i v i  t é s  de 1 a D i v i s i o n  selon l e s  programes,  p r o j e t s  e t  l e s  dépenses .) 
Un b r e f  aperçu de ces programes e t  de ces a c t i v i  t é s  r é v è l e  l e  vaste 
é v e n t a i l  des s u j e t s  financés par  l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les .  
Si ,  par  d e f i n i t i o n ,  l e s  "sciences s o c i a l e s "  couvrent  une game assez 
vaste de d i s c i p l i n e s  e t  de methodes d'approche des problëmes de l a  soc ie te ,  
en ce q u i  concerne l e s  quest ions d 'ondre genéral , ou même "g lobal  ", ou des 
segments, des n i  veaux, des domai nes , e t c .  p a r t i  c u l  i ers de ces quest ions,  e l  l es 
sont  donc l i é e s  8 presque t o u t  ce q u i  ne re leve  pas s t r i c t e m e n t  du domaine 
des sciences n a t u r e l  l es ,  des matherqatiques ou de 1  a  technologie.  Les changements 
sociaux e t  economiques ou l e  developpement son t  l i e s ,  comme i l s  l ' o n t  t ou jou rs  
e t &  aux fac-teurs c u l t u r e l s ,  a 1  leducat ion,  a l a  ph i l osoph ie  e t  a l a  r e l i g i o n  
a i n s i  qu'aux progrgs s c i  e n t i  f iques  e t  techno log iq i~es  , sans oubl i e r  1  es progrês 
e t  l es r e c u l s  dans l 'o rgan isa t i on  p o l i  t i q u e .  On a  l ' impression qu 'a  l '@chel 1 e  
du globe, l a  recherche empirique en sciences soc ia les ,  au sens l e  p l  us l a r g e  
ou l e  p l  us e t r o i t  du terme, comme c e l a  se p r o d u i t  dans nombre 
de programmes in te rnat ionaux,  e s t  s e r i  eusement a l a  t ra i 'ne  d e r r i  5 r e  l a  recherche 
en sciences e t  en technologie - e t  t r e s  souvent l a  recherche en sciences soc ia les  
se r e v e l e  t r g s  peu i nnova t r i ce  dans l e s  regions du monde oü l a  p l u p a r t  de ces 
recherches son t  executees, c 'es t -a -d i  r e  dans l e s  pays i n d u s t r i  a l i  sés . Par 
cont re ,  dans ce r ta ins  cas p a r t i  cu l  i ers,  1  a  recherche en sciences soc ia les  peut 
se r e v e l e r  p l  us i n n o v a t r i c e  e t  p l  us p e r t i n e n t e  dans un pays en développement 
que dans un pays i n d u s t r i a l i s e .  Il n'en r e s t e  pas moins que, dans l 'ensemble, 
l a  recherche en sciences soc ia les  dans l e s  pays en developpement - q u i  e s t  
l e  b u t  p r i n c i p a l  du CRDI  - n ' a  jamais @ t é  t r è s  poussee e t  q u ' e l l e  e s t  releguée 
l o i n  d e r r i  ere d 'au t res  tâches s c i  e n t i  f iques ,  b i e n  en deça des besoins perçus 
I 
e t  q u ' e l l e  ne s ' i n t e r e s s e  pas tou jou rs  aux v é r i t a b l e s  problêmes, a moyen e t  
a l ong  terme, des pays en développement, y compris l e u r s  r e l a t i o n s  avec l e s  
na t ions  i n d u s t r i  a l  i sees  . 
Si l 'on examine en détail certains projets, i l  est  évident que la 
Division es t  suffisamment flexible pour accepter e t  finahcer des projets en 
"sciences sociales", au Sens le  plus vaste du terme, s i  ces projets sont bien 
conçus e t  bien proposés e t  susceptibles de contribuer 3 1 a sol ution des 
problèmes de développement en accroissant la sensibi 1 isation ou 1 a formation 
des chercheurs en l a  matière. 
Néanmoins, on peut se poser trois  questions q u a n t  3 cette gamme 
d'activités. Premiêrement, se pourrait-il que la Division, des sciences 
sociales soi t  une étiquette fourre-tout O U  l e  personnel e t  les ressources sont 
trop éparpi 1 lés; deuxièmement, mal gré 1 a gamme de ces acti vi t és ,  se pourrai t-i 1 
que certaines questions importantes qui auraient pu ê t re  classées sous la 
rubrique des sciences sociales aient é té  négligées ou soient passées 
inaperçues; troisièmement, quel l e  es t  1 ' importance de la coopération e t  de 
l a  coordination au sein des programmes de l a  Division e t  avec les projets 
e t  les programmes des autres divisions du Centre. 
En réponse a la  première question, la Divisïon penche en faveur 
d ' une f l  exi b i  1 i t é  maximum qu 'approuve l e  Comité d 'étude. Néanmoins , étant 
donné les pressions actuelles que subit la Division pour  étendre e t  accrortre 
ses activi tés,  pressions qui ne feront sans doute qu'augmenter, i l  faudrait 
penser sérieusement a établir des priorités q u i  guideront les  'administrateurs 
de programme e t  les clients possibles. (Le Comité reconnaft que cet énoncé 
se trouve dans le  document in t i tu lé  Directives concernant 1 es demandes d'aide 
a l a  recherche en sciences sociales). 
Recommandati on II 1 
Il f a u d r a i t  que dans l e s  contex te  du développement de l a  p l a n i -  
f i c a t i o n  s t ra tég ique,  l a  D i v i s i o n  se concentre davantage sur  l a  déterminat ion 
p réc i se  des domaines ex igeant  une a ide  p r i o r i  t a i r e .  
La deuxième quest ion 'concerne d ' impor tan ts  domaines de recherche qu i  
pou r ra ien t  ê t r e  i n c l u s  sous l a  rub r ique  des sciences soc ia les  e t  qu i ,  pour 
une r a i s o n  ou une autre,  ne 1  ' o n t  pas é té  ou o n t  é t é  négl igés.  Le développement 
c u l t u r e l  , car  l e s  fac teurs  d ' o r d r e  c u l  t i ~ r e l .  o n t  un impact su r  l e  développement 
q u i  s' impose, s u r  l e s  déc is ionna i res  du sec teur  p u b l i c  e t  su r  l ' a i d e  au déve- 
loppement, f a i t  p a r t i e  de ces domaines. On d e v r a i t  i n c i  t e r  l e s  chercheurs a 
t e n i r  corripte des fac teu rs  e t  des c o n t r a i n t e s  c u l t u r e l s ,  des quest ions p o l i  t i ques  
e t  admin i s t ra t i ves ,  v o i r e  des i n f l  uences id601 o?iques, ca r  cec i  i n f l u e  sur  
l e  développenient socio-économique, b i e n  que sûrement l a  recherche su r  des s u j e t s  
d ' o r d r e  c u l t u r e l  , p o l i t i q u e  e t  idéo log ique comme t e l s  ne puisse ê t r e  appuyée par  l a  
D i v i s i o n .  Ces fac teu rs  de condit ionnement pou r ra ien t  i n c l u r e  1  a  langue, l a  r e l  i g i o n ,  
l o i s ,  1  ' e t h n i c i t é ,  l e s  modeles p a r e n t a l i s t e s ,  l e s  man i fes ta t i ons  a r t i s t i q u e s ,  
l e s  contextes environnementaux, l e s  dépenses m i l i t a i r e s ,  l e  t r a n s f e r t  de 
pouvoi r ,  l a  format ion des a t t i t u d e s  e t  des valeurs.  Jusqu'a un c e r t a i n  
p o i n t ,  c e t t e  recherche r e ç o i t  dé jà  un appui.  Le Comité reconnaî t  auss i  q u ' i l  y 
a  des quest ions qu i  sont  d'une importance majeure dans l e  développement de 
ce r ta ines  régions, mais ces quest ions peuvent ê t r e  considérées comme 
t r o p  dé1 i c a t e s  pour que l e  Centre appuie l e u r  étude. 
Par nature, l e s  sciences soc ia les  i nco rpo ren t  des domaines d 'é tude 
l é g i t i m e s  e t  importants qu i  poura ien t  sembler menaçants du p o i n t  de vue de 
1 'un ou de 1 ' a u t r e  des groupes é t a b l i s  dans une soc ié té .  Néanmoins, lorsque 
l ' é t u d e  des processus sociaux a f f e c t e  l e  développement, met l ' a c c e n t  sur  des 
r é s u l t a t s  p l u s  pra t iques  ou p o u r r a i t  se r é v é l e r  u t i l e ,  l a  D i v i s i o n  ne d e v r a i t  
pas r e c u l e r  devant un r i sque c a l c u l é  n i  c ra ind re  ce q u i  p o u r r a i t  ê t r e  perçu 
comme une a t t i t u d e  conserva t r i ce  du Consei 1 des gouverneurs. D 'au t re  p a r t ,  
lo rsque l e s  p ropos i t i ons  de p r o j e t  sont  d'une na tu re  dé1 i c a t e  ou pou r ra ien t  
soulever  des malentendus au Canada ou dans un pays en développement, quel 
que s o i t  l e  montant de l ' a p p u i  f i n a n c i e r  nécessaire, l a  D i v i s i o n  d e v r a i t  
poursu iv re  l a  dé terminat ion  du p r o j e t  e t  des r i sques  q u ' i l  comporte e t  l e  
soumettre au Consei l .  
Recommandation I V  
La D i v i s i o n  ne d e v r a i t  pas c r a i n d r e  de présenter  au Consei l  des 
gouverneurs des p r o j e t s  de na ture  d é l i c a t e  ou comportant des r i sques quant aux 
méthodes. De son cbté, l e  Conseil des gouverneurs, même s 'i 1 se réserve l e  
d r o i t  d ' é t a b l i r  une po l  i t ique,  d 'expr imer  ouvertement son op in ion  e t  d ' o r i e n t e r  
l e s  a c t i v i t é s  du Centre, d e v r a i t  con t i nue r  à f a v o r i s e r  l e s  innovat ions  e t  
l e s  expériences q u i  pou r ra ien t  a i d e r  l e  Centre a a t t e i n d r e  ses o b j e c t i f s .  
Le Comité d 'étude s ' e s t  demandé s i  l ' é t i q u e t t e  "sciences soc ia les"  
é t a i t  c e l l e  q u i  i d e n t i f i a i t  l e  mieux l a  D i v i s i o n  e t  ses a c t i v i t é s .  Cer ta ins  
domaines t r a d i t i o n n e l s  des sciences soc ia les  n ' o n t  pas é t é  appuyés dans l e  
passé e t  n ' o n t  guëre de chance de 1 ' ê t r e  dans 1 ' aven i r .  D 'au t re  p a r t ,  
nombre des a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  dépassent l e  cadre de c e l l e s  q u i  sont  norma- 
lement associées aux sciences soc ia les ,  chevauchent des d i s c i p l i n e s  ne touchant 
pas l e s  sciences soc ia l  es ou ne sont pas fac i lement  associées aux d i s c i  p l  ines  
t r a d i t i o n n e l l e s  des sciences soc ia les .  S i  l a  D i v i s i o n  r e c e v a i t  une nouvel 1 e 
a p p e l l a t i o n ,  l e s  chercheurs c l i e n t s  e t  l e s  i n s t i t u t i o n s  pou r ra ien t  peut -ê t re  mieux 
determi n e r  1  a  gamme des a c t i v i t é s  suscept ib les  d ' e t r e  encouragees .par 1  a  
D i v i s i o n .  En d e p i t  des d i f f i c u l t e s  d ' o r d r e  p ra t i que  qu len t raTnera i t  un t e l  
changement, une a p p e l l a t i o n  qu i  r e f l e t e r a i  t l a  p l a n i f i c a t i o n  ac tue l  1  e  du 
developpement de l a  p o l i  t i q u e  e t  de l a  recherche soc ia les  p o u r r a i t  a i d e r  
l a  D i v i s i o n  dans son t r a v a i l .  Le Comité a  é t u d i e  deux appe l l a t i ons  
possib les : l a  D i v i s i o n  des etudes de développement s o c i a l  e t  economique 
e t  l a  Di v i s i o n  des sciences soc ia les  e t  humaines. 
Recommandati on V 
A f i n  de r e f l e t e r  de maniere p lus  adequate l a  po r tée  e t  l e s  a c t i v i t e s  
de l a  D i v i s i o n ,  l e  Consei 1  des gouverneurs d e v r a i t  e t u d i  e r  1  ' a p p e l l a t i o n  
a c t u e l l e  de l a  D i v i s i o n .  
Le Comite d 'etude reconnaTt que l a  p repara t ion ,  l ' e x e c u t i o n  e t  l e  
s u i v i  de p r o j e t s  f inances par d ' a u t r e s  d i  v i s i ons ,  en p a r t i  c u l  i e r  l e s  s c i  ences 
de 1  ' a g r i c u l t u r e  , de 1  ' a l  imenta t ion  e t  de l a  n u t r i t i o n  e t  l e s  sciences de l a  
santé, comportent souvent un element de sciences soc ia les  impor tan t  b i e n  que 
par fo is  nég l ige .  Il reconnart  aussi que l a  concept ion de p r o j e t s ,  t a n t  en 
sciences de l a  sante qu'en sciences de 1  ' a g r i c u l t u r e ,  de 1  ' a l imen ta t i on  e t  de 
l a  n u t r i t i o n ,  q u i  necessi t e n t  1  'i n t e g r a t i  on d 'un element de sciences soc ia les ,  
s 'avére  d i f f i c i l e ,  irr ipossible ou peu p r a t i q u e  pour une r a i s o n  ou pour une 
au t re .  Le Comi t e  e s t  convaincu qu'en depi t des d i f f i  cu l  tes ,  l e  f a i t  d ' i n c l u r e  
un t e l  élément peut  souvent permet t re 8 un p r o j e t  d'une a u t r e  d i v i s i o n  
d ' a t t e i n d r e  avec p lus  d ' e f f i c a c i t é  l e s  o b j e c t i f s  du Centre. La t ro i s iëme 
quest ion  conce rna i t  l a  necessi t e  d  'une coopera t ion  e t  d 'une coo rd ina t i on  
e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  e t  au s e i n  des d i v i s i o n s .  A  1 'heure ac tue l  l e ,  il semble 
qu'une t e l l e  coo rd ina t i on  e t  cooperat ion s o i t  â un n iveau e leve au s e i n  de 
l a  D i v i s i o n .  El l e  semble aussi ê t r e  assez bonne e n t r e  l e s  d i v i s i o n s .  
Le Comité note que les membres de la  Division des sciences sociales 
aident, a t i t r e  de personnes ressources, au développement des projets dans 
d'autres secteurs du  Centre, par exemple au Bureau du Secrétaire (Loi e t  
développement) e t  a la Division des communications (Aide e t  recherche 
techniques dans le  domaine des communications) e t  qu' i ls  assistent aussi l e  
Programme de cooperation, la Division des sciences de la santé, etc. dans 
les méthodes d'enquête. 
Recommandation VI 
Il faudrait encourager tous les administrateurs de programme d u  
Centre a inclure, vu leur importance, des élements de sciences sociales dans 
l e i~ r s  projets, s ' i l  y a l ieu.  Il faudrait aussi inci ter les administrateurs 
de programne au sein de la Division des sciences sociales a continuer leur 
action de coordination e t  de cooperation. Un ou deux employes surnuméraires, 
qui agi rai ent a t i t r e  de "survei 1 lants i nterdi sci pl i nai res ", pour donner 
des conseils sur les méthodes en sciences sociales devraient être ajoutes 
au personnel de la Division. 
Le choix des programmes e t  des projets 
La Division e s t  d'avis que ses domaines de programe majeurs sont 
des plus adequats a 1 'heure actuelle e t  que les gens avertis dans 'les pays en 
developpement sont persuades que les  domaines qu'elle finance sont parmi ceux 
OP une connaissance plus poussee e s t  un atout. Comme on 1 'a v u ,  les 
domaines de recherche du  programme sont flexibles e t  peuvent evoluer en fonction 
des nouvel 1 es demandes . 
Généralement, l e  Comi t-é accepte l e s  p r i o r i t é s  de l a  D i v i s i o n  en 
mati  ere de programmes e t  souhaite q ~ i ' e l  l e  cont inue a é t u d i e r  d 'Srriportantes 
quest ions de développement par  des recherches axées s u r  l e s  sciences soc ia les .  
Dans ce qui  s u i t ,  il sol ihaite simplement met t re  en lumière  l e s  changements q u i  
sont  de j8  en marche e t  il propose qu'un i n t é r ê t  p lus  marqué ou nouveau s o i t  
po r te  8 c e r t a i n s  su je ts  ou qu'on en soumette de nouveaux a 1 'étude de l a  
D i v i s i o n .  
Le Programne s u r  l a  popu la t ion  a dé la isse graduellement ses t ravaux 
sur  l e s  déterminants socio-économiques de l a  fécondi té pour a c c r o r t r e  son 
appui 8 une recherche p l  us poussée s u r  l a  m i g r a t i o n  i n t e r n e  e t  i n t e r n a t i o n a l e  
e t  l e s  quest ions r e l a t i v e s  8 l a  main-d'oeuvre e t  au marché du t r a v a i l .  
Néanmoins , comme 1 a fécond i té  dans 1 a p l u p a r t  des pays en devel oppemnt e s t  
t r è s  marquée , p a r t i  cu l  i èrement en A f r i  que e t  dans c e r t a i  nes p a r t i  es de 
1 'Amerique l a t i n e ,  il semble q u ' i l  y a i t  beaucoup a f a i r e  dans ce domaine e t  
que l a  recherche su r  l e s  cont ra in tes  r u r a l e s  q u i  empêchent l e  d é c l i n  de l a  
fécondi t é  e t ,  en général , sur  l e s  quest ions q u i  touchent  l e  cadre f a m i l i a l ,  
doive ê t r e  poursu iv ie .  11 res te  aussi 8 é c l a i r c i r  l e s  ra isons du taux  é levé 
de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e .  Il f a u d r a i t  aussi 8 1 ' a v e n i r  encourager l a  recherche 
s u r  l a  façon dont cer ta ines  sociétés p r o l i f i q u e s  a r r i v e n t  a f a i r e  face aux 
problemes de populat ion, é tan t  donné l a  pauvreté de l e u r s  ressources e t  de l eu rs  
s t r u c t u r e s  economiques e t  soc ia les .  Cet te recherche comporte un grand déf i  
8 1 'échel l e  na t i ona le .  
Le changement d ' o r i e n t a t i o n  du P r o g r a n e  d'economie e t  de développe- 
ment r u r a l  d o i t  ê t r e  encourage, en ce qu i  a t r a i  t a 1 a p o l i  t i que  économique, 
y compris l e s  quest i  ons i n d u s t r i e l l  es, i n t e r n a t i o n a l e s  e t  macro-économiques, 
e t  en ce qui touche 1 ' interêt  traditionnel pour les sujets re la t i fs  a u  dé- 
veloppement rural, souvent en coordination avec la Division des s'ciences 
de 1 'agriculture, de 1 'alimentation e t  de la nutrition. On pourrait 
peut-Etre entreprendre la  recherche sur le  developpement rural dans le  
cadre de la  question generale des interactions rurales-urbai nes qui 
vraisemblablement seront pl us marquees dans un certain nombre de PM qui 
s 'urbanisent rapidement. Ceci devrait aussi interesser l e  Programme des 
etudes urbaines. Dans ce dernier, l a  recherche justifiee sur les services 
urbains aux pauvres pourratt être etendue à 1 'etude plus vaste des 
conditions de vie urbaine dans les grandes vil les e t  les vi 1 les de t a i l l e  
moyenne, O U  l a  capacite locale d'adaptation aux changements demgraphiques 
acceleres accuse une lacune serieuse. 
Le Programne d'education constitue une classe a p a r t  e t  i l  es t  
bon qu'on mette 1 'accent sur la qualite e t  en general sur la formation d u  
capital humain. I I  semble que le  grand probléme dans ce domai ne soi t  de 
plus en plus celui d'apprendre a ut i l iser  e t  a appliquer les resultats de l a  
recherche educationnel le .  Dans 1 'avenir, des pro jets re la t i f s  a d'autres 
programmes pourraient prendre aussi une place plus importante, corne 1 'educa- 
tion portant sur la population, la sante, 1 'environnement, les sciences e t  
la technologie, la conservation de 1 'energie, etc. 
Le Programne de pol Stique sci enti fique, technologique e t  energetique 
es t  parti cul ièrement bien conçu e t  dirige e t  ses priori tes generales devraient 
ê t re  maintenues. La tenue d'ateliers devrait se poursuivre e t  même être  
intensifiée dans les regions e t  les pays O U  des besoins urgents se sont sentir ,  
etant donne que les atel iers sont des moyens puissants propres 8 sensibiliser 
les di vers secteurs gouvernementaux e t  pri vés, les di verses professions, 1 es 
secteurs de l a  Fonct ion publ ique, e tc . ,  o u t r e  q u ' i l s  o f f r e n t  un cadre d e  
developpement pour l e s  s u j e t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  technologiques. 11 -est  bon de 
donner de 1 ' importance a l a  recherche sur  l a  fo rmula t ion  de p o l i  t i ques  
d 'o rd re  general ou p a r t i c u l i e r  (e  .g . m i c r o ~ l e c t r o n i q u e ,  t r a n s f e r t  de techno- 
l o g i e ,  energ ie  en m i l i e u  r u r a l ) .  La p l  upa r t  des pays de moindre importance, 
en d é p i t  des recommandations des agences i n t e r n a t i o n a l e s  , son t  encore i nca -  
pabl es de def i  n i  r une po l  i t i q u e  s c i  e n t i  f i  que e t  technologique e t  encore moi ns 
de 1 u i  a l l o u e r  des ressources pour une s t r a t e g i e  a l o n g  terme. Dans b i e n  
des cas, 1 'appui de 1 a D i v i s i o n  peut  deven i r  c r u c i  a l  e t  l e s  connaissances 
acquises dans l e s  d i ve rs  domaines des programmes s o n t  un grand avantage. 
11 semble aussi que l e  programne energet ique s o i t  assez prometteur,  ca r  il 
met 1 'accent s u r  l e s  sondages, l e s  etudes de p o l i t i q u e ,  1 'energ ie  r u r a l e  e t  
l e s  problèmes p a r t i c u l i e r s  comme l a  s u b s t i t u t i o n  du carburant .  L ' eva l  u a t i o n  
de l a  technologie,  qu i  e s t  serieusement negl i gée  dans l e s  pays en developpe- 
ment, p o u r r a i t ,  dans 1 'aven i r ,  r e c e v o i r  un peu p l  us d'encouragement de 1 a 
p a r t  du Progranime de pol i t ique  s c i e n t i f i q u e ,  technologique e t  energet ique. 
Par l ' i n t e r m e d i a i r e  des I R I N R ,  l a  D i v i s i o n  e s t  en mesure de f i nance r  
des p r o j e t s  q u i  revê ten t  une importance p a r t i c u l  i e r e  pour une reg ion  donnee 
ou dans ce r ta ines  circonstances, sans ê t r e  pour a u t a n t  suscept ib les  de devenir  
d ' impor tan ts  vo le t s  de programne. Il p o u r r a i t  s  ' a g i r ,  par  exemple, d 'un  
appui spec ia l  accordé en mat igre d ' i n f r a s t r u c t u r e  au CODESRIA, au CLACSO e t  
au Consei l  des sciences soc ia les  des Ph i l i pp ines ,  d'une a ide  aux sciences 
soc4ales dans l e  Cdne Sud de 1 'Amérique l a t i n e  e t  de p r o j e t s  p a r t i c u l i e r s  
( p r o j e t s  speciaux concernant l e s  i n s t i t u t i o n s  par lementa i res au Perou, e tc . )  
q u i  n ' e n t r e n t  pas dans l e  cadre de programmes. 
Avant d laccroTt re  son a ide  dans un domalne, l a  D i v i s i o n  demande 
normalement a des exper ts-consei ls  de s  'assurer  que l e  besoin e s t  ++el, ou 
charge des cadres super ieurs de preparer  un impor tan t  expose dont  on d i scu te ra  
au cours d'une reunion annuel le du personnel.  De t e l s  changements s e r a i e n t  
également s igna les  dans l e  Programne des t ravaux e t  Budget. 
La de terminat ion  des p r o j e t s ,  e t  l e s  c r i t e r e s  s u r  lesque ls  on se 
fonde pour décider  s ' i l  y a  l i e u  de l e s  appuyer, comportent 1  ' u t i l i s a t i o n  
de p l u s i e u r s  mecanismes au n iveau du programme e t  de l a  D i v i s i o n ,  y compris 
1  'etude des quest ions de p o l i  t iques  dans d i  f f e r e n t s  pays e t  1  l eva l  u a t i o n  
de l a  capaci t e  des i n s t i t u t i o n s  l oca les  d ' e f f e c t u e r  des recherches. ( V e u i l l e z  
VOUS r e p o r t e r  a 1  'annexe "Fu pour un aperçu des comi tes  d i v i s i o n n a i r e s  ac tue l s  
q u i  s  'occupent de 1  ' eva l  u a t i  on e t  de 1  ' e l  abo ra t i on  des vo le t s  de programmes .) 
Lorsque l a  capac i te  l o c a l e  e s t  f a i b l e  e t  que l a  recherche e s t  importante,  des 
mesures peuvent ê t r e  p r i ses  en vue d laccroTt re  l a  capaci t e  l o c a l e  ou reg iona le  
des chercheurs e t  i n s t i t u t i o n s  s o i t  par  1  ' i n te rmed ia i  r e  des a c t i  v i  t e s  de l a  
D iv i s ion ,  s o i t  dans l e  cadre d'une cooperat ion avec l e s  au t res  un i tes  du Centre. 
Les mises 8 j o u r  regu l  i e r e s  concernant l e s  pro j e t s  en cours, l e s  
v i s i t e s  effectuees par  l e  personnel dans l e s  i n s t i t u t i o n s ,  l a  mise a j o u r  de 
l a  1  i s t e  de personnes ressources, 1  'examen des rappor t s  de voyage, l a  p a r t i -  
c i  p a t i o n  a des rencontres i n t e r n a t i o n a l e s ,  1  'adhésion a des assoc ia t ions  pro- 
f ess ionne l l es  e t  a des réseaux de recherche sont  l e s  moyens grsce auxquels 
des p r o j e t s  i n te ressan ts  peuvent ê t r e  determines e t  encouragés. 
Outre l e s  c r i t e r e s  généraux u t i l i s é s  par  l e  Centre e t  l e  Consei l  
pour déterminer  1 ' a d m i s s i b i l i t é  des p r o j e t s  a 1 ' a ide  du Centre, l a  D i v i s i o n  
t i e n t  compte des p r i o r i t é s  na t iona les ,  de l a  p o s s i b i l i t é  de f a v o r i s e r  l e  
développement e t  de rédu i re  l a  pauvreté, de 1 a format ion en recherche ou de 
1 ' amé l i o ra t i on  des ap t i t udes  a l a  recherche e t  du ma in t i en  ou du développement 
de l a  capaci t é  de recherche des i n s t i t u t i o n s .  D 'au t res  c r i  t e res  généraux 
en ma t ie re  de recherche ( o b j e c t i f s  c l a i  rernent d é f i n i  s , bonne méthodologie, 
vo lon té  d ' u t i l  i s e r  des ressources 1 ocal es, etc . )  son t  censés f a i r e  p a r t i e  
i n t é g r a n t e  de chaque pro j e t .  
Pour éva luer  l a  q u a l i t é  de l a  recherche f inancée, l a  D i v i s i o n  cherche 
a déterminer  1 ' u t i l i t é  des connaissances acquises e t  l e u r  a p p l i c a t i o n  au 
probleme f a i s a n t  1 ' o b j e t  de l a  recherche, 1 ' e f f i c a c i t é  des so l  u t i ons  nouvel l e s  
e t  1 ' a m é l i o r a t i o n  des programnes en cours, l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' a p p l i c a t i o n  
dans d 'au t res  centres ou pays,.et an v o i r  s i  l e s  r é s u l t a t s  permet tent  l a  
condui te de recherches p lus  poussées e t  p lus  concentrées s u r  l e  probleme. 
11 e s t  t o u t  aussi impor tan t  de s 'assu re r  que l e s  t ravaux de recherche o n t  
amél i o r é  l e s  compétences des chercheurs que de déterminer  s i ,  o u i  ou non, 
1 'appui accordé au p r o j e t  a ren forcé  ou e n r i  c h i  1 'environnement général .pour 
l a  condui te d 'au t res  recherches en sciences soc ia les .  Les p r o j e t s  son t  
rarement annul es, mais, dans c e r t a i  nes c i  rconstances , ce1 a peut  s 'avérer  
nécessai r e  . 
Le Comité d 'étude e s t  convaincu que l a  D i v i s i o n  u t i l i s e  de bons 
mécanismes pour l a  s é l e c t i o n  e t  1 ' éva lua t i on  des p r o j e t s  e t  ne recomnande 
aucun au t re  changement que ceux preconisés dans l e s  recommandations deux a 
s i x  présentées c i  -dessus. De même l e  Comité a t t i  r e  1 ' a t t e n t i o n  des Gouverneurs 
s u r  l 'annexe "G", q u i  e s t  une l i s t e  récente  des p u b l i c a t i o n s  de l a  D i v i s i o n  
e t  q u i  i l l u s t r e  quelques-uns des t ravaux exécutes par  l a  D i v i s i o n .  
Cependant, il y a deux quest ions connexes auxquel les l e  Comité 
d 'étude accorde une c e r t a i n e  a t t e n t i o n .  11 y a d 'abord 1 ' u t i l i s a t i o n  des 
capaci tés des admin is t ra teurs  de programme en poste dans l e s  bureaux 
régionaux. Ensuite, il y a l a  na ture  de l a  fo rmat ion  des admin is t ra teurs  
de programme. 
En ce qu i  concerne 1 ' a f f e c t a t i o n  des admin is t ra teurs  de programme 
dans l e s  pays en développement, l e  Comité d 'e tude e s t  d ' a v i s  que c e t t e  façon 
de procéder comporte de nombreux avantages. 11 y a une l i m i t e  aux connaissances 
que l ' a d m i n i s t r a t e u r  de programme a Ottawa peut  a c q u é r i r  su r  l e s  besoins e t  
l e s  cond i t i ons  de l a  recherche dans d i v e r s  pays malgré ses nonibreux déplace- 
ments, l e s  v i s i t e s  effectuées dans l e s  établ issements, l e s  rencontres avec 
des cherche i~rs  sur  l e  t e r r a i n  ou a Ottawa, l e s  i n fo rma t ions  r e c u e i l  l i e s  
grâce aux rappor t s  de voyage, l e s  documents su r  l e s  p r o j e t s ,  l e s  consul ta-  
t i o n s ,  e t c .  La miss ion des admin i s t ra teu rs  de programme su r  l e  t e r r a i n  e s t  
de f a i r e  connaî t re  1 es probl&mes , méthodes, cond i t i ons  , besoins dans 1 es 
régions e t  d ' é t a b l i r  des r e l a t i o n s  p l u s  é t r o i t e s  avec l e s  établ issements e t  
l e s  chercheurs a f i n  de l e s  encourager e t  de l e u r  f o u r n i r  des consei 1 S. On 
est ime qu ' i 1 n ' e s t  pas essen t i e l  que l e s  admin i s t ra teu rs  de programme a f fec tés  
dans l e s  regions s o i e n t  o r i g i n a i r e s  cle ces rég ions- la .  Q u ' i l s  l e  s o i e n t  ou 
non, il y aura des avantages e t  des inconvénients.  Parmi l e s  p l u s  impor tan ts  
fac teu rs  a prendre en consldérat ions,  il y a l e  respect  que l e s  chercheurs 
de l a  rég ion  auront  pour 1 'admin is t ra teur ,  1  ' a p t i t u d e  de 1 ' admin i s t ra teu r  
a coniprendre l e s  besoins e t  problèmes régionaux e t  3 s ' y  i n té resse r .  
De même, 1 ' admin i s t ra teu r  de programme dans l e s  rég ions  se heu r te  
a des d i f f i c u l t é s .  On p o u r r a i t  mentionner e n t r e  au t res  l a  d i f f i c u l t é  a 
comprendre l e  vaste e v e n t a i l  d ' a c t i v i  t es  que l a  Di v i s i o n  p o u r r a i t  entreprendre 
dans une r e g i o n  dorinee (par  exemple l a  ques t i on  du g e n e r a l i s t e  e t  du spécia- 
l i s t e ) ,  l e  r i s q u e  de ne pouvoi r  s u i v r e  l e s  p r i n c i p a l e s  r é a l i s a t i o n s  au 
n iveau de l a  D i v i s i o n  e t  des progranmes li Ottawa, l a  p o s s i b i l i t é  d'une 
mauvaise coord i  n a t i o n  des a c t i  v i  tes  e t  1  es d i  f f i  c u l  t é s  q u i  p o u r r a i e n t  s u r g i  r 
su r  l e  p lan  des communications avec l e s  chercheurs e t  l e s  etabl issements.  
Ce manque de coo rd ina t i on  e t  de communication touche l e s  admin is t ra teurs  de 
programne des regions e t  ceux d'Ottawa q u i  se deplacent beaucoup. Même avec 
l a  m e i l l e u r e  f o i  du monde, i 1 peut  encore y a v o i r  de l a  confus ion.  
Même s i  1  ' a f f e c t a t i o n  d 'admin i s t ra teu rs  de programme dans l e s  
regions peut  comporter quelques d i  f f i  c u l  t e s  techniques, l e  Comi t e  d'etude, 
b i e n  que consc ien t  de 1  ' importance du ma in t i en  d 'un bon groupe d 'admin is t ra -  
t e u r s  au n iveau des programmes a Ottawa, f a v o r i s e  1  'augmentat ion du nombre . 
d 'admin i s t ra teu rs  a f f e c t e s  dans l e s  regions,  en encourageant peut -ê t re  un 
roulement e n t r e  ceux d'Ottawa e t  des bureaux regionaux. 
Recommandation V I  1 
La D i v i s i o n  des sciences soc ia les  d e v r a i t  examiner l e s  moyens 
d 'accroy t re  l e  nombre d 'admin i s t ra teu rs  de programne dans l e s  bureaux 
regionaux, sans r é d u i r e  pour au tan t  son personnel au s iege  s o c i a l .  
La format ion e t  l ' expe r ience  des admin i s t ra teu rs  de programme 
c o n s t i t u e n t  l a  seconde quest ion.  (Pour 1  'organigramne de l a  D i v i s i o n  e t  l a  . 
d e s c r i p t i o n  des t i t r e s  de son personnel , v e u i l l e z  vous r e f e r e r  a 1  'annexe "C"  .) 
On e s t  consc ien t  du f a i t  que, pour  ê t r e  t r e s  b i e n  vus par  l e s  etabl issements 
e t  chercheurs des pays en développement, 1 es admi n i  s t r a  teurs de programme 
do ivent  ê t r e  hautement q u a l i f i é s  e t  pouvoir  s u i v r e  de prës l e s  méthodes e t  
r é a l i s a t i o n s  dans leu rs  domaines. Le Comité d 'étude a t o u t  l i e u  de c r o i r e  
que, se lon  une p o l i  t i q u e  antér ieure  i m p l i c i t e ,  i 1 y a u r a i t  un roulement 
re la t ivement  r é g u l i e r  des administ rateurs,  ce q u i  p e r m e t t r a i t  1 ' i n t r o d u c t i o n  
de professionnels récemment formés ou recyc lés  dans c e t t e  ca tégor ie  de 
personnel e t  l e  mandat des admin is t ra teurs  de programne d e v r a i t  e t r e  en 
p r i  nc ipe  bre f .  En f a i t ,  1 a duree du mandat semble ê t r e  p l  us longue mai ntenant.  
Dans ces cond i t ions ,  on d o i t  s 'assurer  que l e s  admin is t ra teurs  de programme 
sont  des professionnels de haut c a l i b r e .  On pour ra i  t y a r r i v e r  par  exemple en 
accordant aux admin is t ra teurs  des congés sabbatiques de t r ë s  cour te  durée, 
des quasi-congés sabbatiques, des congés sabbatiques p a r t i e l s  ou des congés 
sabbatiques prolongés, a f i n  de l e u r  permett re de p a r t i c i p e r  a des programes 
de format ion,  de su i v re  des cours u n i v e r s i t a i r e s ,  de prendre p a r t  a des 
p r o j e t s  de recherche en cours de r é a l i s a t i o n  ( s u r t o u t  dans l e s  pays en développe- 
ment), ou de l e u r  permett re de r é a l i s e r  des p r o j e t s  de recherche approuvés 
ou d'entreprendre des a c t i  v i  tés  connexes suscept ib les  d'amél i o r e r  l e u r s  a p t i  t u -  
des ( c  'es t -a-d i  r e  détachement p r o v i s o i r e  aupres d ' une uni  ve rs i  t é ,  d ' un é tab l  i sse- 
ment de recherche ou d 'un aut re  organisme donateur).  De tou te  évidence, il 
f a u d r a i t  v e i l l e r  en p a r e i l s  cas ce que de t e l s  admin is t ra teurs  s o i e n t  l i é s  
pa r  c o n t r a t  au Centre. 
On encourage l e  personnel professionnel a s u i v r e  de pres l e s  
devel oppements dans son domai ne en dépoui 11 a n t  des pub1 i cat ions  e t  en en t re -  
prenant  d 'autres a c t i  v i t e s ,  comme par exemple 1 a p a r t i  c i  p a t i  on a des réunions. 
Cer ta i  ns des professionnels o n t  egalement ensei  gné dans des un i  v e r s i  t é s  
loca les .  On i n v i t e  aussi l e s  personnels de sou t i en  e t  a d m i n i s t r a t i f  ti s u i v r e  
des cours dans des domaines qui i n t é r e s s e n t  l e u r  uni t é .  Leurs f r a i s  de 
s c o l a r i t é  l e u r  se ron t  rembourses pa r  l e  Centre s ' i l s  réuss issent  aux examens ; 
l e s  nouveaux cours touchent habi tue1 lement l a  comiptabi 1 i té ,  l a  gest ion,  
1 ' in format ique,  e t  l e s  langues f rança ise  e t  espagnole. 
Il e s t  t i -8s d i f f i c i l e  pour l e  personnel professionnel d 'e f fec tuer  
des recherches comportant l a  co l  1 ec te  e t  1 'analyse de donnees pr ima i  res  t o u t  
en t r a v a i l  l a n t  au C R D I .  Cependant, l e s  profess ionnels peuvent souvent 
r é d i g e r  des etudes s u r  1 ' e t a t  ac tue l  des sciences ou f a i r e  des t ravaux de 
synthese; c ' e s t  aux profess ionnel  s qu 'i 1 a p p a r t i e n t  de détermi ner  dans quel  l e  
mesure i l s  d e s i r e n t  poursuivre une c a r r i e r e  de chercheurs. 
Recomnandati on V I 1  1 
Le Comi t é  recorrimande que 1 e Centre e t u d i  e, compte tenu de ses 
p o l i t i q u e s  e t  prat iques,  l e s  moyens de m a i n t e n i r  e t  d ' ame l i o re r  l a  compétence 
des admin is t ra teurs  de programne. 
I n i t i a t i v e  ou r é a c t i o n  
Le Comité d 'étude a longuement r e f l e c h i  su r  l e  r s l e  pass i f  ou  
a c t i f  de l a  D iv i s ion ,  3 savo i r  dans q u e l l e  mesure e l l e  r e ç o i t  passivement 
des demandes d 'a ide  de pays en developpement ou e l  l e  s u s c i t e  des p r o j e t s  de 
recherche p a r t i c u l i e r s .  En f a i t ,  l a  d ichotomie de l a  r e a c t i o n  e t  de 
1 ' i n i t i a t i v e  e s t  quelque peu trompeuse. Un s t i m i ~ l u s  provoque une réponse, 
l a q u e l l e  engendre un st imulus, qu i  provoque 3 son t o u r  une r é a c t i o n  dans une 
s e r i e  d'evénements dont  l e s  o r i g ines  sont  souvent obscures. Comme il a 
e t6  d e j a  precisé plus h a u t ,  un projet approuve ou recommandé au Conseil peut 
resulter d'une demnde directe adressee au Centre a Ottawa par un chercheur 
ou un etablissement, resulter de l 'action d'administrateurs de progranime 
qui o n t  organise un atel ier  régional ou international p o u r  etudier les  
probl emes ou decoul er  d ' une acti vi te  compri se entre ces deux categories . 
E n  privilegiant la  reaction plutôt q'ue 1 ' in i t ia t ive  e t  en agissant 
de façon discrête dans ses actions, la Division ne f a i t  qu'interpreter la  
politique du Conseil e t  du Centre; cette attitude positive es t  admirable e t  
devrait être maintenue. Le Comite d'etude estime cependant qu'etant donne 
la réputation du Centre e t  son travail ,  la Division devrait jouer un r61e 
plus direct l a  où i l  faut effectuer des recherches, mais les chercheurs ont 
peu de ressources e t  le  monde de la recherche e s t  fragile. 
En parei 11 es circonstances, on devrait toujour,~ s 'efforcer de ne 
pas i nterveni r di rectement 1 orsque 1 es chercheurs e t  l e  mi 1 ieu deviennent pl us sol ides 
e t  d'evi t e r  scrupuleusement la dépendance vis-a-vis de la Divisi,on. 
Recommandation I X  
Lorsque les circonstances le  just if ient ,  la  Division, fidele a ses 
objectifs 3 long terme, devrait i nterpreter son mandat de maniere 8 y inclure 
1 'encouragement 8 1 a recherche dans les pays en devel oppement. 
Le Comi t e  d'étude a examiné la  priorité que l e  Conseil des gouverneurs 
accorde, depuis de nombreuses annees, au concept de "capi ta1 de 1 ancement". 
Selon ce concept, on appuie un projet afin de voir s ' i l  meri t e  d'être appuye 
ou maintenu par le  CRDI même ou u n  autre organisme donateur, par l e  gouvernement 
ou un de ses min is tères ,  ou par t o u t  au t re  mécanisme permettant l a  condui te 
de recherches présentant  des possi  b i  li tés  u t i l e s  ou in téressantes .  Le 
concept renferme également 1 ' idée de s'engager S ê t r e  l e  premier co l  1 aborateur 
d'un p r o j e t  auquel d 'au t res  sources peuvent accorder d ' importantes sommes 
d 'argent .  Ou b i e n  i 1 peut t o u t  simplement s i  gni f i e r  qu'  une recherche couronnée 
de succes e s t  suscept ib le  d'engendrer une s é r i e  d'etudes complémentaires 
appuyées a 1 ' a ide  d 'un c e r t a i n  nombre de moyens ou de ren fo rce r  1 ' i n f r a s t r u c -  
t u r e  de l a  recherche. Le c a p i t a l  de lancement e s t  necessairement un engagement 
a c o u r t  terme de l a  p a r t  du donateur. 
En général, par  s u i t e  de sa nature, de son u t i l i  t é  e t  de son 
app l i ca t i on ,  l a  recherche dans l e  domaine des sciences soc ia les  n ' e s t  pas une 
a c t i v i  t e  a c o u r t  terme. Souvent, pour mener a b i e n  des t ravaux de recherche 
dans l e  domaine des sciences soc ia les ,  il f a u t  consacrer de norribreuses années 
a l a  mise au p o i n t ,  a 1 'eva luat ion ,  S 1 ' a p p l i c a t i o n  ou a l a  d i f f u s i o n .  
L'abandon d ' a t t i t u d e s  e t  de prat iques non couronnees de succès e s t  un l o n g  
processus pour p lus ieu rs  ra isons.  Dans ce domaine, l a  recherche 3 c o u r t  terme 
peut d isparaTt re  aussi rapidement qu'une f laque d'eau dans l e  Sahel. Dos 
p r o j e t s  de recherche de t r o i s  ans ou d'une durée p l  us cour te  sont  quelquefois 
t o u t  ce q u ' i l  f a u t  pour resoudre un probleme ou préparer  un p r o j e t  pour un 
aut re  donateur. Cependant, avant de p o r t e r  f r u i t ,  l a  recherche en ce domaine 
demande en géneral une longue ges ta t i on  e t  ex ige  l a  format ion des chercheurs. 
11 e s t  egalement év iden t  que l e  m i l i e u  de l a  recherche, notamment dans l e  
domaine des sciences socia les,  dev ien t  de p lus  en p lus  défavorable e t  que 
l e s  fonds d ispon ib les  son t  moins importants que par  l e  passé. 
L 'a ide  a l ong  terme aux s c i e n t i f i q u e s  ou i n s t i t u t i o n s  s ' i n t é r e s s a n t  
aux sciences soci.ales dans l e s  pays en développement s u s c i t e  des probl6mes. 
Plus l a  D i v i s i o n  a f f e c t e  de fonds dans des p r o j e t s  a l ong  terme, moins e l  l e  a  
de c r é d i t s  pour l a  s a t i s f a c t i o n  des besoins nouveaux; l e  t r a v a i l  des 
chercheurs e t  i n s t i t u t i o n s  qu i  b é n é f i c i e n t  de 1  ' a ide  f i n a n c i e r e  du CRDI 8 
l ong  terme peut  ê t r e  gravement per tu rbé  lo rsque l e s  fonds son t  r é d u i t s  ou que 1  ' a ide  
cesse. Ceci pose un dilemme, c a r  l e  Centre s ' i n t e r e s s e  beaucoup p lus  
8  l a  c o n s t i t u t i o n ,  a l a  permanence e t  au renforcement d'une base de ges t ion  
de 1  a  recherche dans l e s  i n s t i t u t i o n s ,  qu'aux recherches con t rac tue l  l e s  a 
c o u r t  terme q u i  o n t  souvent des e f f e t s  nefastes;  pou r tan t  une t r e s  f o r t e  
dependance v i s -8 -v i s  du Centre d o i t  ê t r e  decouragee. La D i v i s i o n  se d o i t  
donc de m a i n t e n i r  une souplesse maximale pour repondre aux besoins t o u t  en 
reconnai ssant  que 1 a  r é a l  i s a t i o n  e f f i c a c e  de c e r t a i n s  p r o j e t s  peut  demander 
de nombreuses annees de financement. De même, l e s  engagements à c o u r t  terme 
encouragent l e s  chercheurs e t  l e s  i i n s t i t u t i o n s  2 chercher  d 'au t res  sources 
de financement a l o r s  qu'une a ide  8  p l  us l ong  terme peut  l e s  rendre dépendants 
v i  s-a-v is  du C R D I .  
Recommandati on X 
Pour ce qu i  e s t  de l a  p l a n i f i c a t i o n  de ses a f f e c t a t i o n s  e t  
p r i o r i  tes ,  l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les  d e v r a i t  v i s e r  à un e q u i l i b r e  
1 
e n t r e  1  ' a i d e  â c o u r t  t e rne  e t  1  ' a i  de 8  p l  us 1  ong terme. 
La coord i  n a t i o n  de 1 a  recherche en ma t ie re  de developpement i nte rna t i ona l  
Le Cornite d 'etude a  p r i s  no te  des e f f o r t s  de l a  D i v i s i o n  pour  
s 'assurer  que l e s  chercheurs e t  s p e c i a l i s t e s  canadiens son t  conscients des 
problemes de developpement q u i  e x i s t e n t  dans l e s  pays du Tiers-Monde e t  
p a r t i c i p e n t  à l e u r s  reglements, en fou rn i ssan t  une a ide  aux soc ie tés  savantes 
canadiennes i nteressees . En e f f e t ,  1 a Di v i s i o n  a p r i s  des mesures en 
vue d 'eva luer  l ' u t i l i t e  e t  l e s  e f f e t s  d 'un t e l  appui. En f a i t ,  ce'tte a ide 
s ' e s t  averee peu u t i l e  en ra i son  de l a  na ture  des soc ie tes  savantes p a r t i c i -  
pantes. La D i v i s i o n  a maintenu 3 j u s t e  t i t r e  son a ide,  mais devra . i t  demander 
une p a r t i c i p a t i o n  p lus  d i r e c t e  des socigtt5s ou étendre son a ide 8 d ' a u t r e s  sociétes 
savantes suscept ib les  de p a r t i c i p e r  davantage aux a c t i v i  t es  de l a  Di v i s ion .  
Les connaissances des spec ia l  i s t e s  canadiens n ' o n t  pas e t 6  
for tement  u t i l i s e e s  par  l a  D i v i s i o n  b i e n  que l a  mise su r  p i e d  du Programme 
de coopérat i  on permette une p l  us grande u t l l  i s a t i  on des experts e t  ressources 
du Canada. On a f a i t  appel aux s p e c i a l i s t e s  canadiens dans des cas b ien  
p a r t i  c i i l  i ers  ( lo rsque 1 e personnel 1 ocal ou d ' un pays en developpement n ' e t a i  t 
pas d i spon ib le )  : par  exemple, l e s  v i s i t e s  de cour te  duree effectuees dans 
l e  cadre de p r o j e t s ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  des reunions de p l a n i f i c a t i o n  de 
p r o j e t s  ou l a  redact ion,  de concert  avec l e s  experts locaux, d'etudes regionales 
p o r t a n t  s u r  l e s  p r i o r i  tes en mat ie re  de recherche. 
La D i v i s i o n  s u i t  de pres l e s  a c t i  v i t e s  des autres organismes donateurs, 
s u r t o u t  l o r s q u ' i l s  sont  su r  l e  t e r r a i n  e t  o n t  des bureaux regionaux, a f i n  
de s 'assurer  que toutes l e s  possi b i l  i tes  de coo rd ina t ion  s e c t o r i e l l e s  e t  
reg iona les  sont  e x p l o i  tees. Ceci se t r a d u i t  p a r  l a  r e a l i s a t i o n  de p r o j e t s  
communs e t  l a  c r e a t i o n  de consortium de donateurs. La D i v i s i o n  partage 
1 ' i n fo rma t ion  avec d 'au t res  organismes nat ionaux e t  i n te rna t ionaux  e t  co l  1 abore 
avec ces dern iers  3 1 'e labora t ion  de p r o j e t s ;  un c e r t a i n  norribre de p r o j e t s  
couronnes de succes o n t  e t 6  p ian i  f i e s  e t  coordonnes avec d 'au t res  organismes . 
De même, 1 ' e labo ra t i on  de nouveaux secteurs ou themes de recherche a quelquefois 
comporte 1 'etude des a c t i  v i t e s  d 'au t res  donateurs e t  l a  condui te de d i  scussions 
avec ces dern iers .  Dans ce r ta ins  domaines de recherche thematique, des 
comi t é s  de coo rd ina t ion  composes de donateurs se rencont rent  ou p a r t i c i p e n t  
a des groupes de t r a v a i l  t o u t  en demeurant t r è s  conscients des dangers que 
l e  groupement peut a v o i r  s u r  l e s  i n i t i a t i v e s  rég iona les  dans l e  domaine ' 
de l a  recherche. 
De même, l a  D i v i s i o n  a act ivement p a r t i c i p é  8 l a  mise su r  p i e d  
e t  au  financement de reseaux régionaux e t  au partage des r é s u l t a t s  de rechkrche 
par  1 ' i n te rméd ia i re  d ' a t e l i  ers e t  de c o l  loques permet tant  aux chercheurs, 
notamnent ceux des pays du Tiers-Monde l i m i t r o p h e s ,  de se rencon t re r  e t  
d'échanger des données su r  1 'avancement des travaux, s u r  l e s  problèmes e t  l e s  r é s u l t a t s  
11 nous f a i t  p l a i s i r  de cons ta te r  que l a  D i  v i s  i o n  des sciences 
soc i  a les a e l  abore des d i r e c t i v e s  concernant l e  programne de cooperat ion; 
l e  Comite considère que c e t t e  i n i t i a t i v e  v i e n t  3 po in t ,  c a r  e l l e  permet de 
s 'assurer  l e  concours des specia l  i s t e s  des sciences soc ia les  du Canada e t  
d ' au t res  pays e t  d'encourager l a  coopérat ion dans l e  domaine de l a  recherche 
s u r  l e s  problèmes de developpement e n t r e  l e s  régions i n d u s t r i a l  isées e t  l e s  
reg ions  en développement, e t  ce dans l e u r  i n t é r ê t  commun. 
Recommandation X I  
Conformément aux a l inéas  4.(1) (a-) e t  (d)  de l a  Lo i  sur  l e  
CRDI, l a  Di v i s i o n  d e v r a i t  ê t r e  encouragee 8 f a i r e  p a r t i c i p e r  aux rgglements 
des problgmes de recherche e t  de développement des chercheurs canadiens 
spéc ia l  i stes des sciences soc ia l  es. 
Succès e t  échecs 
Aucune o r g a n i s a t i o n  decidée 8 appuyer, dans des domaines mal d é f i n i s  
e t  aux méthodes d iverses comme l e s  sciences soc ia les ,  des p r o j e t s  innovateurs 
dont  l e s  r é s u l t a t s  sont  a l é a t o i r e s  ne peut  espérer  o b t e n i r  que des succès. 
Cependant, l e  Comi t e  d'etude est ime que l e s  succès depassent de beaucoup 
l e s  echecs e t  que l e s  échecs o n t  e t 6  pour l a  p l u p a r t  imprCv is ib les .  Le 
succès e s t  un concept i n t a n g i b l e  dans l e  contexte de l a  recherche en sciences 
soc ia les .  Dans l e  cas d'une ponderat ion s u p e r f i c i e l l e ,  il e s t  d i f f i c i l e  de 
fa1 r e  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  1 'ambivalence e t  1 'échec. Un resu l  t a t  ambi gu 
peut  a v o i r  des e f f e t s  secondaires d'une po r tee  i n c a l c u l a b l e  corne l e  f a i t  
de susci  t e r  de 1 ' i n t e r ê t  chez l e s  au t res  chercheurs, i n s t i t u t i o n s  ou orga- 
nismes; il peu t  amel io rer  l e s  ap t i t udes  des chercheurs ou l e s  s e n s i b - i l i s e r  
davantage aux quest ions ou methodes, ou c o n t r i b u e r  de nombreuses façons au 
renforcement du m i l i e u  reg iona l  de l a  recherche. 11 a r r i v e  que 1 'echec d 'un  
p r o j e t  s o i t  da 3 des fac teu rs  s u r  lesque ls  l a  D i v i s i o n  ou l e  Centre n ' o n t  
aucun moyen d 'ac t i on .  
La D i v i s i o n  mentionne avec f i e r t e  l e s  a t e l i e r s  s u r  l a  p o l i t i q u e  
technologique, l e s  etudes s u r  l a  p o l i  t i q u e  technologique dans l e s  Carai'bes, 
l e s  études des IPST (y compris l e u r  c o n t r i b u t i o n  aux d iscussions de l a  CNUCED) , 
l e  p r o j e t  IMPACT e t  l e  RRAG. Au n iveau n a t i o n a l  ou rég iona l ,  il y a un. 
nombre considerable d'exemples d'études q u i  o n t  permi s l a  r é a l i s a t i o n  des 
o b j e c t i f s  du Centre. 
En 1 'absence d'  un appui i n s t i  t u t i  onnel 1 oca l  convenable , 1 e temps 
que 1 'admin is t ra teur  de programne consacre a un p r o j e t  e s t  un f a c t e u r  q u i  
cont r ibue p a r f o i s  3 l a  r é a l i s a t i o n  du p r o j e t  en quest ion .  Il e s t  i ncon tes tab le  
que l a  charge de t r a v a i l  des admin i s t ra teu rs  e s t  l ou rde  e t  que l e u r  dévouement 
l e s  pousse 3 u t i l i s e r  au maximum l e u r s  capac i tes .  (Pour un aperçu de l a  
charge de t r a v a i  1 des admi n i  s t r a t e u r s  de programne, veui 11 e t  vous r e p o r t e r  
3 1 'annexe 'ID".) Un employe pro fess ionne l  q u i  p a r t i c i p e  3 1 ' é l a b o r a t i o n  
d 'un p r o j e t  a des ap t i t udes  e t  i n t e r ê t s  d i f f e r e n t s  de ceux d'une personne 
qui surveille avec sympathie 1 'administration d ' u n  projet en cours de realisa- 
tion e t  qui donne des conseils S ce suje t .  
L'administrateur de programne ne possede pas toujours, au même 
degre, ces deux genres de compEtences, mais 1 'insistance sur 1 'une ou 1 'autre 
de ces cornpetences, ou simplement 1 'apport du terrips necessaire au perfectionne- 
ment de l'une ou 1 'autre, peut faire toute l a  difference entre l e  succgs e t  
1 'échec. Donner au r61e de l'administrateur de programne une nouvelle direction 
présente certains risques, mais 1 es professionnels pensent qu'i 1 s ne peuvent 
consacrer tout l e  temps voulu S la  plupart des projets. La Division pourrait 
neanmoins augmenter le  nombre d'adjoints administratifs capables de remplacer 
le$ admi ni strateurs de programne dans 1 'executi on des acti vi tes admi nistrat i  ves 
qui leur prennent l e  plus de temps. 
Le Comité d'étude a tente de determiner s i  l a  Division devrait 
éviter  d 'entreprendre certains projets. En pl us des domaines susmentionnés, 
qui exigent du doigte e t  une prudence certaine, les seuls domaines que la  
Di vi s i  on devrai t evi t e r  sont ceux q u i  necessi tent 1 'obtention d e  rensef gnements 
I 
secrets ou 1 'identification voulue e t  1 'appui de possibles chefs politiques 
au nom de la recherche en sciences sociales. 
Le Comi t e  d 'étude n'a pas de recommandations parti cul i gres pour 
l e  moment, mais e l l e  invite la  Division 2i tenir  compte des observations qui 
precedent. 
Contraintes relatives aux activi tes de la  Division 
' A  1 ' instar  du Centre, la  Division des sciences sociales a acquis 
une renommee des plus enviable grâce S son espr i t  d'innovation e t  de 
creativite. Le Comite d'etude a cru important d'etudier les structures e t  
les methodes de la Division et du Centre, de même que les facteurs'externes, 
susceptibles d'entraver les travaux en cours e t  d'en empêcher la poursuite. 
Deux contraintes possi bles o n t  dejA &te  mentionnees, soit  1 'irripor- 
tante charge de travail qui incombe aux administrateurs de programne - 
notamnent l e  temps consacre aux voyages - e t  le  peu d'occasion de se tenir 
au f a i t  des recherches effectuees dans 1 eurs disci pl ines respectives . Ces 
contraintes pourraient se relhcher quelque peu grâce 3 un nombre de priorites 
moins eleve, à une planification strategique plus etendue, â de meilleures 
possibi 1 i tes de perfectionnemnt e t  B une assistance dans les travaux d'ordre 
admi nistrati f .  
Au fur e t  a mesure que le  Centre prend de 1 'expansion, que le 
budget, le  personnel, les activites e t  le  nombre des bureaux regionaux 
augmentent, ce1 ui-ci pourra de moins en moins dependre des contacts personnels 
entre les cadres des diverses divisions e t  1 'administration centrale, ou 
encore des ententes verbales entre les divisions e t  1 'administration pour 
assurer une comnuni cati on efficace, une bonne coordi nation e t  une entente 
quan t  aux objectifs vises. Au premier abord, 1 a bureaucrati sati on apparart 
indispensable e t  une bureaucratie plus complexe au sein du  Centre est  sans 
doute le  prix de son expansion. La Division seule ne peut regler les 
problemes imputables 3 la bureaucratisation, 3 la  coordination e t  a la 
comnunication au sein du Centre, t o u t  comme el le  ne peut regler sans aide 
les problemes inhérents aux relations avec les organismes externes. Actuellement, 
dans le cadre de t o u t  projet, s i  important qu'il so i t ,  le beneficiaire 
r e s t e r a  en communication avec p lus ieu rs  serv ices  du Centre, notamment avec 
l e s  bureaux regionaux. Le Centre a u r a i t  donc avantage, a ce stade de son 
expansion, a r e v i s e r  ses methodes in te rnes  e t  a l e s  m o d i f i e r  s i  e l l e s  nu isent  
au developpement, a 1  a  progressi  on e t  aux resu l  t a t s  des programmes e t  des 
p r o j e t s  de recherche. 
Recomnandati on X I  1 
Vu 1  'expansion actuel1 e  e t  f u t u r e  des p r i n c i p a l e s  d i v i s i o n s ,  l e  
Centre d e v r a i t  envisager une r e v i s i o n  des processus de p l a n i f i c a t i o n ,  de 
coord inat ion  e t  de cornun ica t ion  en vue d 'amel io rer  l e  con t rô le  e t  l e s  
resu l  t a t s  des pro  j e t s  de recherche. 
Portee e t  u t i l i t e  des a c t i v i t e s  de l a  D i v i s i o n  
L 'e tude des a c t i v i t é s  de l a  D iv i s ion ,  dans l e  cadre des o b j e c t i f s  
du Centre, t e l s  q u ' i l s  sont  enonces dans l a  L o i  s u r  l e  CRDI ,  i n c i t e  l e  Cornite 
d 'etude a c r o i r e  q u ' e l  l e s  se sont  averees u t i l e s  e t  benefiques. 
11 e s t  v r a i  que l e s  decideurs o n t  tendance a ne pas t e n i r  compte 
des r e s u l t a t s  des recherches en sciences soc ia les ,  vu l e s  changements rapides 
qu'amgnent l e s  c r i ses  economiques exter ieures-  e t  l e s  remaniements p o l i  t i ques  in ternes,  
encore parce q u ' i l s  ne sont  pas disposes a a t tend re  l e s  resu l  t a t s  de recherches 
a l o n g  terme ou parce que l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  r e s u l t a t s  des recherches e t  
ceux des pol  i t iques e s t  generalement complexe. Neanmoi ns , l e s  a c t i v i  tes  de 
l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les  o n t  permis de c ree r  l e  m i l i e u  prop ice  au 
t ra i t emen t  des quest ions, de r e n f o r c e r  l a  communaute s c i e n t i f i q u e  du Tiers-Monde, 
d 'amél io rer  l e  moral e t  l a  mo t i va t i on  des chercheurs locaux e t  de r e d u i r e  
l a  dependance a 1  'egard des chercheurs ét rangers ou de pays hautement i n d u s t r i a l i s e s  
ou a 1  legard de sommités en mat iêre de recherche. L 'ex is tence 
- s 
d ' i n s t i t u t i o n s  de recherche p l  us so l  ides  e t  de reseaux p l  us importants d ' i n s -  
t i t u t i o n s  e t  de chercheurs en e s t  une preuve évidente.  
Dans ce r ta ins  domaines, l e s  t ravaux de l a  D i v i s i o n -  ne cons t i t uen t  - 
e t  ne c o n s t i t u e r o n t  probablement - qu'une f a i b l e  p a r t i e  de 1  ' a c t i v i  t e  t o t a l e  
de recherche su r  l e  Tiers-Monde tand is  que, dans d 'au t res  domaines, ses 
t ravaux o n t  sensiblement cont r ibué 3 con t re r  1  'analphabétisme, a favo r i se r  
1  'economie e t  8  mieux f a i r e  face aux pressions technologiques de 1  ' e x t e r i e u r  
de l a  c o l l e c t i v i t e .  On a  deja f a i t  mention, dans l e s  premigres pages du 
present  rapport ,  de quelques autres r e s u l  t a t s  p o s i t i f s  dont c e r t a i n s  son t  
speci f iques.  
L  'aveni r 
L 'appui qu'accorde l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les  8  l a  recherche 
dans l e s  pays en développement e s t  p lus  impor tan t  q u ' i l  ne l ' a  jamais etc 
au cours de l a  brgve exis tence du Centre e t  c e t  e t a t  de choses de- 
v r a i t  se poursuivre pendant l es  prochaines annees e t  même p lus  longtemps 
encore. L'appui 3 1 a  recherche en sciences soc ia les  a  decl i ne 8  1  'echel l e  
i n t e r n a t i o n a l e  e t  a  sérieusement diminue dans p l u s i e u r s  m i l i e u x  de n o t r e  
pays, e t  ce même s i  l e s  quest ions d 'o rd re  s o c i a l  e t  humain predominent 
au jourd 'hu i  e t  en d é p i t  du f a i t  que l e s  quest ions d 'o rd re  p o l i  t i q u e  acqu ierent  
p lus  d'importance. 11 e s t  t r e s  i n q u i e t a n t  de cons ta te r  que l a  recherche e s t  
r e d u i t e  dans des domaines suscept ib les d ' a v o i r  un e f f e t  8  long terme s u r  l e s  
r é s u l t a t s  de problgmes profondement enracines . Les besoins ac tue ls  epui sent 
deja l e s  ressources q u i  ne sont pas tou tes  f i nanc iè res ,  mais touchent égaiement 
l e s  a t t i t u d e s ,  l e  personnel , l e s  pol  i t iques e t  l e s  i n f r a s t r u c t u r e s .  Des 
changements sociaux rapides e t  1  'augmentation des pressions soc ia les  creent  
un climat propice 3 1 'adoption de solutions moins reflechies.  Les variables 
cul turel 1 es d e  j a  menti onnees i mposen t 1 a necessi t e  d 'accorder une àt tent ion 
constante e t  permanente aux facteurs responsables des changements sociaux. 
L'aide qu'apporte la  Division a l a  recherche dans l e s  pays en 
developpement doit  davantage e t r e  une aide professionnelle e t  non seulement 
financiere; l a  Division doit  fournir une vaste gamme de mecanismes d'aide, 
r e s t e r  souple, consentir une aide % pi us long terme sans toutefois accroître la  
dependance des ins t i tu t ions ,  e t  enfin maintenir un niveau éleve de collabo- 
ration e t  de coordination entre l a  Division .des sciences sociales ,  l e s  autres 
divisions e t  1 'administration du Centre. 
Concl usi on 
Le Comi t e  d'etude t i en t  a souligner que, d'après 1 'examen pousse 
e t  prolongé des act ivi  tes  de l a  Division des sciences sociales,  ce t te  dernière 
execute consciencieusement l e  mandat du Centre e t  applique de son mieux l a  
politique e t  les directives du Conseil des gouverneurs etant  donné l e s  
ressources mises a sa disposition. Le Conseil peut, a juste t i t r e ,  ê t r e  f i e r  
du t ravai l  accompli par l a  Division, ses  cadres e t  .ses employés, e t  doi t  
i nc i t e r  ceux-ci 3 poursuivre les  act ivi  t e s  en cours en tenant corripte des recomman- 
dations du  présent rapport. 
Le Comité remercie de sa  col laboration l e  directeur,  la  sous-directrice 
e t  les  employés professionnels de l a  Division des sciences sociales,  l a  plupart 
de ces derniers ayant rencontré des membres du  Comi t e  d'etude. Les employes 
de l a  Division ont f a c i l i t e  de leur  mieux l e s  ac t iv i t é s  du Comi t e .  Nous avons 
iI aussi rencontre d'autres cadres d u  Centre qui nous ont utilement conse i l l~s .  
Le present rapport comporte quelques annexes qui permettront au 
Consei 1 des gouverneurs d 'approfondi r davantage certai nes questions . Nous 
avons egalemnt joint au rapport une l i s t e  de documents disponibles sur 
demande, notamnent la  l i s t e  des questions posees a l a  Division par l e  
president du Comi t e  e t  les réponses officiel les.  
Presente respectueusement par 
Al 1 i son Ayi da 
David Law1 ess (president) 
Rex Nettl eford 
Vi ctor Urq ui di 
Annexe "A" 
Breve description des programmes de la  Division 
La Division des sciences sociales dirige six programmes, soi t :  
l e  Programme de politique scientifique, technologique e t  énergétique (dont f a i t  
partie l e  Groupe de recherche sur 1 'énergie); l e  Programme d'économie e t  
de développement rural ; l e  Programme de recherche sur la  population e t  l e  
développement; l e  Programme de politique urbaine; l e  Programme d'éducation; e t  
les Institutions de recherche internationales, nationales e t  régional es (IRINR) . 
Poli tique scientifique, technologique e t  énergétique 
Cette partie du programme axée sur les sciences e t  la technologie 
s '  intéresse a six domaines principaux, soi t :  
1. Les poli tiques sur la répartition des ressources aux fins de recherche en 
sciences e t  en technologie financent des études visant a déterminer comment 
les sociétés distribuent les ressources parmi des secteurs compétitifs; 
de quelle façon les projets sont définis, sélectionnés e t  financés au sein 
des syst6mes d'aide a la science e t  a la technologie. 
2.  Les recherches agricol'es e t  les progrës techniques sont axés sur 
l a  recherche visant a déterminer les coGts e t  rendements des transferts 
technologiques entre les ins t i tu ts  de recherche e t  les peti ts  fermiers e t  
paysans, les mécanismes permettant a ces derniers de fa i re  connartre leurs 
besoins a la cormunauté scientifique, e t  la création e t  l a  diffusion 
de technologies pertinentes. 
3 .  Les etudes su r  l a  technologie a p e t i  t e  echel l e  v i s e n t  a promouvoir 1  'examen 
p lus  pousse e t  synthét ique de nombreuses etudes e f fec tuees a 1  ' e c h e l l e  l oca le  
en vue de d i f f u s e r  des donnees p l  us pe r t i nen tes  . 
4. Les progres techniques e t  l e  sec teur  manufac tur ie r  c o n s t i t u e n t  un thème important  
du programme. La por tee  des innovat ions  en mic roe lec t ron ique e s t  évaluée par  
1  'i ntermedi a i r e  d '  un reseau i n t e r n a t i o n a l  de chercheurs dissemi nes dans 
1  es p r i  n c i  paux pays i n d u s t r i  a l  i ses du Tiers-Monde. 
5 .  Les t ravaux r e l a t i f s  aux progres techniques, a 1  'emploi e t  a 1  leducat ion 
s o n t  axes s u r  l a  s u b s t i t u t i o n  technologique de l a  main-d'oeuvre e t  su r  
l e s  progres technologiques en m i  1 i e u  de t r a v a i  1  . Le Programme d 'educat ion  
e t u d i  e  egalement ces domaines. reunions s o n t  prevues e t  d ' au t res  o n t  
e t @  tenues en vue de d é f i n i r  l e s  recherches qu i  s ' imposent.  
6. Les co rnun ica t i  ons e t  1  a  techno log ie  de 1  ' i n f o r m a t i o n  f i nancen t  des études 
r e l a t i v e s  aux progres technologiques e t  a l e u r  inc idence su r  l e s  modes de 
c o m u n i c a t i o n  e t  l e s  systemes d ' i n fo rma t ion .  
Le Programme de recherche su r  l a  p o l i t i q u e  énerget ique compte 
quat re  themes p r i  n c i  paux, s o i t  : 
1. Des etudes s u r  1 'energie, n o t a m e n t  axees s u r  l e s  reg ions  ru ra les ;  il 
s ' a g i t  i c i  de syn the t i se r  l e s  r é s u l t a t s  d 'etudes v i s a n t  a determiner  
1  ' u t i l i s a t i o n  e t  1  'approvisionnement de 1  'energ ie  dans l e s  reg ions  ru ra les .  
2.  L ' e v a l u a t i o n  technologique des sources d 'ene rg ie  poss ib les  e t  des systemes 
de conversion. Cet élément de programne v i s e  a promouvoir des recherches 
f a i s a n t  a u t o r i t e  en vue de f a c i l i t e r  l e  cho i x  parmi l e s  d i f f e ren ts  systenies 
de conversion de 1  'energ ie,  n o t a m e n t  aux f i n s  d ' u t i l i s a t i o n  dans l e s  
régions r u r a l  es. 
3 .  Les études sectorielles et  leur influence sur la demande d'énergie sont 
. . 
axées sur les politiques a court e t  a moyen termes concernant la gestion 
de 1 'offre e t  de la demande d'énergie dans divers secteurs, notammment 
dans les doniaines du transport, du 1 ogement, de 1 'industrie e t  de la pro- 
duction al imentai re. 
4. La planification énergétique e t  la politique de recherche portent notamment 
sur 1 'étude des diverses sources d'énergie poss'i bles , sur les méthodes de 
planification de 1 'énergie e t  la répartition des ressources aux fins de 
recherche sur 1 'énergie. 
Economie e t  développement rural 
Ce programe est axée sur 1 'étude de quatre questions principales, soit: 
1 .  L'analyse de la poli tique économique vise princi palement la recherche sur 
les politiques agricoles e t  rurales, la recherche sur la politique indus- 
t r ie l  le,  ainsi que 1 a poli tique e t  1 a gestion macro-économiques. 
2. Le secteur touchant 1 'entreprise en milieu rural e t  1 'utilisation des 
ressources finance des études sur 1 'ut i l  isation e t  l e  contrôle des ressources 
renouvelables ainsi que sur les droits qui s 'y rattachent, les aspects 
socio-économiques de la recherche sur les systemes agricoles e t  les petites 
entreprises non agricoles. 
3. Les questions d'économie pol itique s 'intéressent aux aspects fondamentaux 
de la  structure sociale ainsi qu'a la répartition du pouvoir, des richesses 
e t  des revenus. 
4. Le secteur de 1 'économie e t  du développement internationaux t ra i te  de deux 
domaines principaux, soit  le  commerce international e t  1 'adaptation économique, 
e t  comprend également 1 'étude des entreprises transnationales. 
Recherche s u r  l a  popu la t i on  e t  l e  developpement 
Ce programne e s t  axé s u r  sept  domaines de recherche : 
1. La popu la t i on  e t  l ' a g r i c u l t u r e  s ' i n t e r e s s e n t  aux s t r a t é g i e s  de développement 
e t  aux modeles de changement économique q u i  o n t  amené une m i g r a t i o n  rap ide  
e t  impor tan te  des popu la t ions  r u r a l  es vers l e s  cent res  urbains,  m o d i f i a n t  
par  l a  l a  demande dans l e  domaine de 1  ' a l i m e n t a t i o n  urbaine a i n s i  que l a  
d ispon i  b i  1  i t é  de 1  a  main-d'oeuvre dans l e s  rég ions  r u r a l e s .  
2. La popu la t ion ,  l a  santé  e t  l e  développement abordent l a  ques t ion  quelque peu 
négl i gée des fac teu rs  sociaux, économiques e t  c u l t u r e l s  qu i  i n f l  uencent l a  
m o r t a l i  t e ,  notamment l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  a i n s i  que ce r ta ines  maladies 
d é b i l i t a n t e s  importantes.  La D i  v i s i o n  des sciences de l a  santé é t u d i e  
également c e t t e  vaste quest ion.  
3. Les recherches touchant  l e s  établ issements humains e t  l e  t r a v a i l  son t  
essent ie l lement  axées sur  1  ' eva lua t i on  de l a  c o l o n i s a t i o n  p l a n i f i é e  e t  
spontanee e t  su r  l e s  nouveaux modeles de peuplement humain dans l e  cadre 
géneral du développement s o c i a l  e t  économique. 
4. Le sec teu r  de l a  main-d'oeuvre con t rac tue l  l e  i n t e r n a t i o n a l e  v i se .  a é t u d i e r  
l e  f l u x  de l a  main-d'oeuvre i n t e r n a t i o n a l e  e t  son impact  s u r  l a  balance des 
paiements des pays en  cause a i n s i  que s u r  l e  développement a 1 ' é c h e l l e  l o c a l e  
dans l e s  secteurs e t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l e s  p l u s  touchés. 
5 .  Le sec teu r  de l a  fécond i té  e t  de l a  p l a n i f i c a t i o n  de l a  f a m i l l e  s ' é l o i g n e  des 
@tudes d e s c r i p t i v e s  générales e t  t r a d i t i o n n e l l e s  s u r  l a  fécondi té e t  l a  
con t racep t i on  pour s ' i n t é r e s s e r  à des. recherches p l u s  approfondies s u r  
c e r t a i n e s  c o l l e c t i v i t é s  qu i  son t  ou se son t  montrées peu in teressées aux 
programnes de p l a n i f i c a t i o n  de l a  f a m i l l e .  
6. Le programme de bourses national e t  regional s ' e s t  interesse a plusieurs 
methodes de formation en recherche, notamment par 1 'octroi de bourses aux 
niveaux national e t  regional, e t  par l'organisation d 'atel iers  sur la  methodo- 
logie de la recherche a court terme. 
7.  Deux nouveaux domaines de recherche portent d'une part sur les mouvements 
de refugies, e t  des travaux de consultation o n t  &te entrepris en Afrique, 
e t  sur les besoins e t  les problemes des personnes âgees qui font actuel le- 
ment 1 'objet d ' u n  projet en Asie. 
Programme de pol i t i  q ue urba i ne 
Ce progranme appuie l a  recherche dans cinq domaines principaux : 
1 . La recherche sur les services urbains relat i  fs  aux besoi ns fondamentaux tels  
l e  logement, l e  transport, 1 'hygigne, 1 'el  imination des dechets, la  
securite, l e  soin des enfants e t  les lo i s i r s .  
2 .  La gestion de la  croissance urbaine e s t  axee sur 1 'analyse e t  l e  renforcement 
des etabl issements urbains. 
3 .  Le domai ne des relations urbaines-regionales s ' i  nteresse a des &tudes visant 
&val uer l e  rôle des villes dans le  developpement national e t  régional. 
4 .  Les strategies d'adaptation des menages consistent pri nci pal ement en des 
mi cro-&tudes 1 '&chel 1 e fami 1 i al e en vue de mieux comprendre les processus 
qui se déroulent au sein d ' u n  systeme socio-économique important ainsi 
q u ' a  1 'echelle internationale. 
5. Dans l e  domaine urbain, d'autres etudes portent entre autres sur la 
production alimentaire croissante dans les vi 11 es,  les poli tiques visant 
3 réduire l e  chômage dans les vi l les ainsi qu'une meilleure comprehension 
de l a  situation de l a  main-d'oeuvre urbaine, en particulier grâce aux liens 
qui existent entre les  secteurs d'emploi structuré e t  non structuré. 
Programme d 'éducat i  on 
Le programme d 'educat ion comprend h u i t  domaines p r inc ipaux  : 
1 . L'enseignement pre-scola i  re.  
2. L'ensei  gnement i nformel e t  1 'educat ion des adul tes.  
3 .  La qua1 i t e  des enseignants e t  de 1 'enseignement. 
4. L 'educat ion e t  l e  t r a v a i l ,  domaine dont  s'occupe egalement l e  Programme de 
p o l i  t i q u e  s c i e n t i  f ique e t  technologique. 
5. Les femnes e t  l e  developpement. 
6 . Les communi c a t i  ons . 
7 .  L'education, l a  soc ie te  e t  1 'E ta t ,  e t  
8. L 'apprent issage soc ia l ,  habi tue1 lement informel , non systematique e t  non 
p l a n i f i e ,  donc non etudif!. 
I n s t i  t u t s  de recherche in ternat ionaux,  nat ionaux e t  regionaux ( IRINR) 
Ce programne v i se  t r o i s  o b j e c t i f s  : en premier l i e u ,  r e n f o r c e r  l e s  organismes de 
recherche regionaux e t  nationaux a i n s i  que l e s  cond i t ions  de t r a v a i  1 des chercheurs ; 
en second l i e u ,  f inancer l e s  i n i t i a t i v e s  spec ia les  de l a  D i v i s i o n  en mat ig re  d 'a ide  
aux i n s t i t u t i o n s  e t ,  en t ro is igme l i e u ,  appuyer l e s  a c t i v i t e s  de recherche q u i  
semblent importantes dans un contexte reg iona l  mais q u i  touchent a des programnes 
ex i s tan ts ,  n ' e n t r e n t  pas vraiment dans 1 'un ou 1 ' a u t r e  des programmes, ou l e s  deux. 
Annexe "B"  
Repart i  t i o n  geographique des a c t i  v i  t és  de 1 a  
Di v i s i o n  se lon  l e s  programes,  p r o j e t s  
e t  l e s  depenses - AF 1983-1984. 
Les presentes s t a t i s t i q u e s  englobent l e s  fonds du Programme de cooperat ion 
e t  des IRINR. 
Les p r o j e t s  q u i  bene f i c i en t  d'une subvent ion p a r t i e l  l e  d '  une s e c t i o n  sont  
a t t r i b u e s  a l a  s e c t i o n  q u i  admin is t re  l e  p r o j e t .  
F i  gurent  egalement 1  es suppl ements aux p r o j e t s  des annees precedentes . 
Sect ion  de 1 'éducat ion - AF 1983-1984 (au ler mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 26 
Tota l  des dépenses : 2 347 300 $ 
(Tota l  pour  1982-1983 : 2 080 200 $) 
Dépenses p a r  p r o j e t  : 90 300 $ 
(D/P 1982-1983: 69 300 $) 
Amérique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 17 
Dépenses pa r  p r o j e t  : 89 600 $ 
(D/P 1982-1983 : 72 600 $) 
To ta l  ( rég ion )  : 1 523 700 $ 
(To ta l  1982-1983 : 1 699 900 $) 
A f r i que  de 1 'Ouest 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1 
To ta l  ( r é g i o n )  : 246 000 $ 
Suppléments : 5;. 79 300 $ 
Gamme : 17 200 $ - 315 000 $ 
Suppléments : 4, 43 300 $ 
Gamme : 17 200 $ - 315 000 $ 
Suppléments : 1 , 36 300 $ 
A f r i que  de l ' E s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 5 
Dépenses p a r  p r o j e t  : 77 600 $ Gamme : 30 800 $ - 162 700 $ 
To ta l  (région')  : 388 000 $ 
(To ta l  pour  t o u t e  1 'A f r i que  - 1982-1983 : 363 000 $ D/P : 72 600 $ )  
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 3 
Dépenses p a r  p r o j e t  : 63 000 $ 
( D f P  1982-1983 : 150 400 $) 
To ta l  ( reg ion )  : 188 900 $ 
(Tota l  1982-1983 : 100 700 $ )  
Gamme : 34 600 $ - 94 600 $ 
- 3 -  
Sect ion de 1 'economie e t  du developpement r u r a l  - AF 1983-1984 (au le' mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 39 
Tota l  des dépenses : 4 005 600 $ 
(Tota l  1982-1983 : 3 379 950 $) 
Depenses par  p r o j é t  : 102 700 $ 
(D/P 1982-1983 : 11 2 700 $) 
Amerique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 12 
Depenses par  p r o j e t  : 103 000 $ 
(D/P 1982-1983 : 112 000 $) 
Tota l  ( reg ion)  : 1 234 600 $ 
(Tota l  1982-1983 : 1 344 700 $)  
A f r i que  de 1 'Ouest 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 5 
Depenses par  p r o j e t  : 61 260 $ 
To ta l  ( reg ion )  : 306 300 $ 
Supplements : 4, 122 300 $ 
Gamme : 31 000 $ - 450- 000 $ 
Suppl ements : 1, 5 000 $ 
Gamme : 54 300 $ - 450 000 $ 
Supplements : 1, 97 100 $ 
Gamme : 36 800 $ - 87 900 $ 
A f r i que  de 1 'Est  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 7 
Depenses p a r  p r o j e t  : 123 000 $ Gamme : 31 800 $ - 375 000 $ 
Tota l  ( reg ion )  : 1 107 700 $ 
(Tota l  pour t o u t e  1 'A f r i que  1982-1983 : 699 200 $ D/P : 74 400 $) 
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 12 
Depenses par p r o j e t  : 100 500 $ 
(D/P 1982-1983 : 126 400 $ )  
Total  ( reg ion)  : 1 206 500 $ 
(Total  1982-1983 : 1 011 100 $)  
Moyen-Orient 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
ûépenses par  p r o j e t  : 54 250 $ 
Total  ( r eg ion)  : 108 500 $ 
(Total  1982-1983 : 0)  
Global 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2,  114 500 $ 
(Tota l  1982-1983 : 325 000 $ D/P : 325 000 $)  
Supplements : 1 ,  3 200 $ 
Gamne : 31 500 $ - 313 100 $ 
Supplements : 1 ,  17 000 $ 
Gamme : 41 800 $ - 66 700 $ 
Sect ion  de l a  popu la t ion  - AF 1983-1984 (au ler mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 21 
To ta l  des dépenses : 2 282 100 $ 
(To ta l  1982-1983 : 1 937 000 $) 
Dépenses pa r  p r o j e t  : 108 700 $ 
(D/P i98z-1983 : 121 000 $ )  
Amérique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 5 
Dépenses par  p r o j e t  : 125 000 $ 
(D/P 1982-1983 : 108 400 $ )  
T o t a l  ( rég ion)  : 625 500 $ 
(To ta l  1982-1983 : 758 700 $) 
A f r i q u e  de 1 'Ouest 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1 
Dépenses : 97 500 $ 
A f r i q u e  de l ' E s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 5 
ûépenses par  p r o j e t  : 72 700 $ 
T o t a l  ( rég ion)  : 363 500 $ 
Gamme : 12 500 $ - 243 000 $ 
Gamme : 36 400 $ - 321 700 $ 
Gamme : 38 000 $ - 135 000 $ 
(.Total pour t o u t e  l ' A f r i q u e  1982-1983 : 694 100 $ D/P : 138 800 $ )  
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 8 
ûépenses p a r  p r o j e t  : 141 800 $ 
(D/P 1982-1983 : 119 700 8 )  
To ta l  ( r e g i o n )  : 1 135 300 $ 
( T o t a l  1982-1983 : 369 200 $)  
Moyen-Orient 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
Depenses p a r  p r o j e t  : 30 150 $ 
(D/P 1982-1983 : 125 000 $1 
T o t a l  ( r e g i o n )  : 60 300 $ 
(To ta l  1982-1983 : 125 000 $) 
G a m  : 38 500 $ - 272 000 $ 
Gamme : 12  500 $ - 47 800 8 
Sect ion de l a  p o l i t i q u e  urbaine - AF 1983-1984 (au le' mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 22 
Tota l  des dépenses : 1 129 500 $ 
(Tota l  1982-1983 : 1 126 900 $ )  
Dépenses pa r  p r o j e t  : 51 300 $ 
(D/P 1982-1983 : 54 900 $)  
Gamme : 9 800 $ - 154 000 $ 
Amérique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 6 
Depenses pa r  p r o j e t  : 61 600 $ 
(D/P 1982-1983 : 105 9.00 $) 
Gamme : 30 500 $ - 97 300 $ 
To ta l  ( rég ion )  : 369 400 $ 
(Tota l  1982-1983 : 423 500 $)  
A f r i q u e  de l ' o u e s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1 
Depenses : 64 500 $ 
A f r i que  de 1 ' Es t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 4 
Dépenses p a r  p r o j e t  : 28 200 $ Ganne : 9 800 $ - 45 300 $ 
To ta l  ( r é g i  on) : 112 600 $ 
(To ta l  pour tou te  l ' A f r i q u e  1982-1983 : 319 000 $ D/P : 105 900 $ )  
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 9 
Depenses pa r  p r o j e t  : 52 900 $ 
(D/P 1982-1983 : 54 900 $ )  
To ta l  ( rég ion )  : 475 900 $ 
(Tota l  1982-1983 : 384 400 $ )  
Moyen-Orient 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
Gamne : 40 000 $ - 67 000 $ 
T o t a l  ( reg ion )  : 107 000 $ 
To ta l  1982-1983 : 0) 
Gamme : 16 300 $ - 154 000 $ 
Section de l a  p o l i t i q u e  sc ien t i f i que  e t  technologique - AF 1983-1984 (au ler mars 1984: 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 26 Suppléments : 7, 72 600 $ 
Tota l  des dépenses : 2 022 500 $ 
(Tota l  1982-1983 : 2 042 200 $ )  
Dépenses par  p r o j e t  : 77 800 $ 
Amerique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 12 
Dépenses par  p r o j e t  : 90 800 $ 
(D/P 1982-1983 : 123 900 9) 
To ta l  ( rég ion)  : 1 089 000 $ 
(Tota l  1982-1983 : 1 115 300 $)  
Af r ique de l ' o u e s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
Dépenses par p r o j e t  : 25 000 $ 
Tota l  ( reg ion)  : 50 300 $ 
A f r i que  de l ' E s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 6 
Gamme : 13 800 $ - 570 000 $ 
Suppléments : 1 , 19 900 $ 
Gamne : 13 800 $ - 452 500 $ 
Gamme : 25 000 $ - 25 300 $ 
Suppléments : 1 , 10 000 $ 
Dépenses p a r  p r o j e t  : 33 700 $ Gamne : 10 000 $ - 85 000 $ 
Tota l  ( rég ion)  : 202 000 $ 
(To ta l  pour t o u t e  1 'A f r ique 1982-1983 : 619 100 $ D/P : 103 200 $) 
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 4 
Dépenses pa r  p r o j e t  : 26 600 $ 
(D/P 1982-1983 : 63 000 $) 
T o t a l  ( rgg ion )  : 106 400 $ 
I T o t a l  1982-1983 : 189 000 $)  
Global 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
Depenses par p r o j e t  : 323 300 $ 
To ta l  g loba l  : 646 600 $ 
(To ta l  1982-1983 : 118 800 $) 
Suppléments : 3, 42 700 $ 
Gamme : 1 3  900 $ - 63 700 $ 
Gamme : 76 600 $ - 570 000 $ 
(Les c h i f f r e s  pour 1982-1983 i n c l  uent 1 'energie)  
Sect ion de l a  p o l i  t i que  s u r  1  'energ le - AF 1983-1984 (au le' mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 6  
Depenses par  p r o j e t  : 83 400 $ 
To ta l  des depenses : 500 000 $ 
Amerique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 3 
Dépenses pa r  p r o j e t  : 95 700 $ 
Tota l  ( r e g i o n )  : 287 100 $ 
A f r i que  de 1  'Es t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1  
To ta l  ( reg ion )  : 97 200 $ 
Moyen-Orient 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1  
To ta l  ( reg ion )  : 28 800 $ 
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 1  
Tota l  ( reg ion )  : 87 000 $ 
Gamme : 28 800 $ - 97 200 $ 
Gamme : 94 000 $ - 96 300 $ 
Les p r o j e t s  siAr l ' e n e r g i e  executes j usqu 'a  1982-1983 f i g u r e n t  sous l a  rub r ique  
Sect ion de l a  p o l i  t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e t  technologique. 
AF 1983-1984 (au le' mars 1984) 
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 14 
Tota l  des depenses : 2 151 200 $ 
(Tota l  1982-1983 : 874 800 $) 
ùépenses pa r  p r o j e t  : 134 000 $ 
(D/P 1982-1983 : 145 800 $ )  
Amérique l a t i n e  e t  A n t i l l e s  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 6 
DCpenses pa r  p r o j e t  : 186 600 $ 
(D/P 1982-1983 : 169 500 $) 
To ta l  des depenses : 1 119 500 $ 
(Tota l  1982-1 983 : 1 678 000 $) 
Gamme : 11 300 $ - 477 000 $ 
A f r i que  de l ' E s t  
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 4 
Dépenses par  p r o j e t  : 78 200 $ Gamme : 11 300 $ - 239 000 $ 
Tota l  ( reg ion)  : 312 600 $ 
(Tota l  pour t o u t e  1 'A f r i que  1982-1983 : 166 300 $ D/P : 83 200 $ )  
Asie -
Nombre t o t a l  de p r o j e t s  : 2 
Dépenses pa r  p r o j e t  : 63 000 $ 
Garrime : 57 700 $ - 92 000 $ 
To ta l  des dépenses : 149 700 $ 
(Tota l  1982-1983 : 30 500 8 )  
Global 
Nombre total de projets : 2 
Gamme : 92 500 $ - 477 000 $ 
Total des depenses : 569 500 $ 
(Total 1982-1983 : 0 )  
* Les chiffres du  program IRINR f i  gurent sur les  1 i stes des sections de 
la Division e t  paraissent dans l e  présent document pour indiquer la 
reparti tion des fonds dans les régions. 
Annexe "CH 
Organigramme e t  b r e f s  exposés s u r  l e s  employés 





















Brefs exposés su r  l e s  employés 
de l a  D i v i s i o n  
David W .  STEEDtlAN, d i r e c t e u r .  14. Steedman a  obtenu un Ph. D. en l i t t é r a t u r e  
f r ança i se  de 1  ' U n i v e r s i t é  Yale, en 1966. Depuis, il a enseigné à 1  , U n i v e r s i t é  
de Chicago e t  à 1  ' U n i v e r s i t é  McG i l l  . 11 a  occupé l e s  postes de vice-doyen 
de l a  Facul t é  des A r t s  à 1  ' U n i v e r s i t é  McG i l l  e t  de d i r e c t e u r  des études au 
Consei l  canadien de recherches s u r  l e s  humanités (maintenant  connu sous l e  
nom de Fédé ra t i on  canadienne des études humaines) j u s q u ' â  sa nomina t ion  au pos te  
de d i r e c t e u r  de l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s ,  en décembre 1978. 
Suzanne MOWAT, s o u s - d i r e c t r i c e .  Madame Mowat a  obtenu en 1965 un bacca lauréa t  ès 
a r t s  à 1  ' U n i v e r s i t é  de l a  Colombie-Br i tannique e t ,  p a r  l a  s u i  t e ,  sa Permanent 
Bas ic  Teaching C e r t i f i c a t i o n  (Ce-B.) .  E l l e  a  maintes f o i s  a g i  à t i t r e  d ' e x p e r t -  
c o n s e i l  auprès de l'UNESCO en Ext rême-Or ient  dans l e  domaine de l ' é d u c a t i o n ,  
a i n s i  que dans l e  cadre de programmes d ' é d u c a t i o n  aux Pays-Bas e t  en Allemagne 
de 1  'Ouest. Avant d ' e n t r e r  au CRDI, Mme Mowat a  d i r i g é  p l u s i e u r s  p r o j e t s  de 
recherche en éduca t ion  pour  1  'OCDE 5 P a r i s ,  a i n s i  q u ' e f f e c t u e r  des recherches ; 
au s e i n  du m i n i s t è r e  de 1  'Educat ion;  pour  l a  v i l l e . d e  Toron to .  
Dan ie l  An ton io  MORALES-GOMEZ, a d m i n i s t r a t e u r  de programme -. Ges t ion  d i v i s i o n n a i r e .  
M. Morales-Gomez a  r é c e m e n t  obtenu son Ph. D. en p l a n i f i c a t i o n  e d u c a t i o n n e l l e  à 
1  'Uni  vers  i t é  de Toronto (OISE). M. Moral es-Gomez a  a p l u s i e u r s  r e p r i s e s  a g i  a 
t i t r e  d ' e x p e r t - c o n s e i l  pour  l e  Prograrrime d 'éduca t ion .  11 a  f a i t  p a r t i e  du comi té  
de p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  de l ' O n t a r i o  I n s t i t u t e  f o r  S tud ies  i n  Educat ion e t  
a  r e m p l i  l e s  f o n c t i o n s  de s e c r é t a i r e  général  e t  de p r é s i d e n t  des études à 
1  ' U n i v e r s i t é  c a t h o l i q u e  de Va lpara iso ,  au C h i l i .  11 a  également p a r t i c i p é  à 
p l u s i e u r s  p r o j e t s  d  'é tudes en éduca t i on  en Amérique l a t i n e .  
Alan B. SIMMONS, d i r e c t e u r  associé, Programme de recherche sur  1 a popu la t i on  e t  
l e  développement. M. Simmons a obtenu une m a î t r i s e  en s o c i o l o g i e  de 1 'Un ive rs i t e  
de l a  Colombie-Britannique a i n s i  qu 'un Ph. D. en s o c i o l o g i e  e t  en démographie de 
1 ' Un ivers i  t é  Corne1 1 en 1970. Avant d'occuper l e  poste de d i  r e c t e u r  associé, 
il a enseigné ( à  t i t r e  de professeur i n v i t é )  au Centre l a t i no -amér i ca in  de 
démographie (CELADE) des Nations Unies 8 Santiago, au Chi l i ,  de même qu'au 
Département de s o c i o l o g i e  e t  d 'an thropo log ie  de l ' U n i v e r s i t é  York a Toronto. 
M. Simmons 8 également occupé pendant un an (1989-1981) l e s  postes 
de chercheur i n v i t é  e t  de d i r e c t e u r  de -cours au Département de démographie de 
1 'Uni ve rs i  t é  de Montréal. 11 a en o u t r e  souvent é t é  mandaté comme expert-consei 1 
e t  il a rEdig8 p l u s i e u r s  ouvrages e t  a r t i c l e s .  
S h i r l e y  B. SEWARD, a d m i n i s t r a t r i c e  p r i n c i p a l e  de programme - Programme de 
recherche s u r  l a  popu la t ion  e t  l e  développement. Madame Seward e s t  t i t u l a i r e  
d 'un  baccalauréat  en Gducation de 1 ' U n i v e r s i t é  McGi l l  a i n s i  que d'une ma' î t r ise en 
a f f a i r e s  i n t e r n a t i o n a l e s  de 1 'Un ive rs i  t é  Car1 eton, a Ottawa, en 1975. Avant 
d ' e n t r e r  au Centre en 1976, e l l e  a t r a v a i l l é  pour l e  Serv ice  u n i v e r s i t a i r e  
canadien outre-mer à l a  Barbade e t  dans d 'au t res  p a r t i e s  des A n t i l l e s .  
Carol Vlassoff ,  a d m i n i s t r a t r i c e  p r i n c i p a l e  de programme - Programme de recherche 
s u r  l a  popu la t ion  e t  l e  développement. Madamme V l a s s o f f  a obtenu son Ph. D. 
en sciences économiques e t  en démographie a 1 ' U n i v e r s i t é  de Poona, en 1978. E l l e  
a occupé l e  poste d ' a d m i n i s t r a t r i c e  de recherche au m i n i s t è r e  de l a  Santé publ ique 
de l a  Saskatchewan a i n s i  que d 'au t res  postes d ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  de recherche avant 
de t r a v a i l l e r  au Centre. 
Mark FARREN, coordonnateur de 1 a recherche méthodologique s u r  1 a populat ion,  
l a  santé e t  l e  développement. M. Farren a obtenu une m a î t r i s e  en sciences 
(démographie) à 1 'Un ive rs i  t é  de Montréal , en 1978. Il a occupe l e s  postes de 
chargé de cours  au Département de démographie de 1 ' Uni v e r s i  t é  de Montréa l ,  de 
chercheur à l a  Aus t ra l  i a n  Na t i ona l  U n i v e r s i t y  e t  de chercheur  assoc ié  au  Centre 
l a t i n o - a m é r i c a i n  de démographie des Nat ions  Unies a Sant iago.  
Yue-man YEUNG, d i r e c t e u r  assoc ie  - Programme de p o l i t i q u e  u rba ine .  M. Yeung 
a obtenu un Ph. D. en géographie à 1 ' U n i v e r s i t é  de Chicago en 1972. 11 a 
occupé l e s  pos tes  d'énumérateur-chef dans l e  cadre du recensement de l a  v i l l e  
de Hong-Kong en 1961 e t  de chargé de cours en géographie à 1 ' U n i v e r s i  t é  de 
Singapour. 11 a, préa lab lement  à son e n t r é e  au Centre en 1975, coordonne dans 
l e  sud-est  de 1 'As ie  une étude, f i nancée  p a r  l e  CRDI, s u r  l e s  logements a p r i x  
modique l a q u e l l e  o n t  p a r t i c i p é  h u i t  n a t i o n s .  
François  BELISLE, a d m i n i s t r a t e u r  de programme - Programme de p o l i t i q i ~ e  urba ine.  
M. B é l i s l e  a récemnent obtenu un Ph. D. en géographie de 1 ' U n i v e r s i t é  de Georgie. 
11 a t r a v a i l l é  à t i t r e  d ' expe r t - conse i l  dans l e  cadre de p r o j e t s  de recherche 
s u r  1 'environnement e t  a oeuvré cons idérablement  en Amérique l a t i n e  e t  dans 
l e s  A n t i l l e s .  
Steven LANGDON, d i  r e c t e u r  assoc ié  - Programne d'économie e t  de développement r u r a l  . 
M. Langdon e s t  t i t u l a i r e  d ' un  Ph. D. en sc iences p o l i t i q u e s  de 1 ' U n i v e r s i  t é  de 
Sussex en 1976. 11 a occupé l e s  postes de chargé de cours  à 1 'Uni  v e r s i  t é  McGi 11 
e t  de p ro fesseu r  a l ' u n i v e r s i t é  C a r l e t o n  avan t  de se j o i n d r e  au Centre en 1982. 
Dav id  J. KING, s p é c i a l i s t e  en développement r u r a l  - Programme d 'Gconomie e t  
de développement r u r a l .  M. K ing e s t  t i t u l a i r e  d ' u n  Ph. D. en économie a g r i c o l e  
de 1 ' U n i v e r s i  t é  du Wisconsin.  11 a enseigné à 1 ' U n i v e r s i t é  d ' I f e  au N i g e r i a  
e t  au Land Tenure Center  ( U n i v e r s i t é  du Wiscons in ) .  11. K ing  a souvent a g i  à 
t i t r e  d ' expe r t - conse i l  e t  occupé p l u s i e u r s  postes à ce même t i t r e ,  en A f r i que  
e t  en Asie,  notamment à 1 ' A g r a r i a n  Reform I n s t i  t u t e  ( U n i v e r s i  t é  des p h i l i p p i n e s )  
e t  au m i n i s t ë r e  é th iop ien  de l a  Réforme a g r a i r e  e t  de 1 'Admin i s t ra t i on  avant 
de se j o i n d r e  au Centre en 1981. 
David GLOVER occupe depuis septembre 1982 l e  pos te  d 'admin i s t ra teu r  de programme 
dans l e  cadre du Programme d'économie e t  de développement r u r a l .  Cet te  même 
année, il o b t e n a i t  un Ph. D. en économie p o l i t i q u e  de 1 ' U n i v e r s i t é  de Toronto. 
Sa thëse s ' i n t i t u l a i t :  "Contract  far i i i ing and the  Trans-nat ionals"  . M. G l  over 
a s u r t o u t  pou rsu i v i  ses recherches en Amérique l a t i n e .  
Sheldon F. SHAEFFER, d i r e c t e u r  associé - Programe d 'éducat ion.  M. Shaef fer  a 
obtenu un Ph. D. en éducat ion au s e r v i c e  du développement i n t e r n a t i o n a l  a 
1 ' U n i v e r s i t é  de Standord en 1979. 11 a f a i t  p a r t i e  du Corps des v o l o n t a i r e s  
deala p a i x  en Malaysie, donné des cours a 1 ' U n i v e r s i t é  de Pat t imura ( Indonésie)  
e t  t r a v a i l l é  a t i t r e  d 'admin i s t ra teu r  de programme (éducat ion)  a l a  Fondation 
Ford, avant  d ' e n t r e r  au CRDI en 1981. 
Ne1 l y  Penaloza STROMQUIST, a d m i n i s t r a t r i c e  p r i n c i p a l e  de programme - Programme 
d 'éducat ion.  Madame Stromquist a une m a t t r i s e  en sciences p o l i t i q u e s  e t  un Ph. D. 
en éducat ion avec concent ra t ion  en s o c i o l o g i e  de 1 ' U n i v e r s i t é  de Stanford (1975). 
E l l e  a f a i t  des recherches en p l a n i f i c a t i o n  p a r t i c i p a t i v e ,  su r  1 ' e f f i c a c i t é  des en- 
seignants, l e s  innovat ions  en éducat ion, s u j e t s  s u r  l esque ls  e l l e  a pub l i é .  E l l e  
a enseigné e t  ag i  a t i t r e  d 'exper t -conse i l  en recherche e t  p l a n i f i c a t i o n  auprès du 
m i n i s t è r e  de 1 'Educat ion au Pérou, e t  a t i t r e  d 'assoc ié  de recherche au 'Stanford Cent 
f o r  Research on Teaching. 
Anne K. BERNARD, admi n i  s t r a t r i c e  de programme - Programme d 'éducat ion.  Madame 
Bernard a obtenu un doc tora t  en éducat ion de l ' U n i v e r s i t é  de Toronto (OISE) en 
1981. E l l e  a t r a v a i l l é  dans l e  cadre de p l u s i e u r s  p r o j e t s  de recherche en 
éducat ion e t  a notamment e f f e c t u é  pendant t r o i s  ans des recherches en Tha'flande. 
E l l e  a occupé l e  poste de coordonnatr ice du P r o j e t  s u r  1 'éducat ion des adu l tes  
e t - l e s  femnes, mis su r  p ied  par  l e  Consei l  i n t e r n a t i o n a l  d 'éducat ion  des adu l tes  
a Toronto e t  a en o u t r e  rempl i  l e s  f o n c t i o n s  d 'exper t -conse i l  auprës de l a  
D i v i s i o n  avant de se j o i n d r e  au Programme d 'éducat ion  en 1982. 
Anthony D. TILLETT, directeur associe - Programme de recherche sur la  politique 
scientifique e t  technologique. Pl .  T i l l e t t  a obtenu une maîtrise â 1 'Université 
d'Essex en 1966 e t  i l  a poursuivi des études superieures a 1 'Université du Wisconsin. 
Il a une vaste experience de l'Amérique lat ine.  Il a t ravai l le  au  Mexique de 
1968 à 1977,  so i t  jusqu'â son entrée au Centre. 11 a surtout oeuvre dans les  
domaines de 1 'analyse commerciale e t  économique, de 1 'administration e t  de 1 a 
planification. 
Amitav RATH, administrateur principal de programme - Programme de recherche sur 
l a  politique scientifique e t  technologique. I I .  Rath e s t  ingénieur e t  i l  a 
obtenu un  P h .  D. en recherches opérationnelles e t  en Etude des syst&mes à 
1 'Université de Berkeley en 1974. 11 a enseigne e t  effectué des recherches 
a l ' I n s t i t u t  de gestion de Delhi; i l  a également enseigné à l lUniversite de 
Virginie e t  t ravai l lé  pour l a  Banque mondiale â t i t r e  d'expert-conseil . M. Rath 
s ' e s t  joint au Groupe de recherche sur l a  politique scientifique e t  technologique 
en 1981. 
Hartmut KRUGMANN, admi ni s t rateur  de programe - Programme de recherche sur 1 a 
politique scientifique e t  technologique. M. Krugmann a f a i t  des études de 
physique a Zurich, obtenu un Ph .  D. en recherche sur l 'énergie e t  etudes de 
politique en génie a 1'Universite de Princeton. 11 a été  professeur e t  chercheur 
en politique de 1 'énergie e t  en etudes de 1 'environnement au Bresil , p l  us 
précisément â l1Universite de Sao Paulo e t  a 1 'Université fédérale de Rio de 
Janeiro. M. Krugmann s ' e s t  joint au Centre en 1983. 
Eva M. RATHGEBER,  administratrice de programne - Prograne de recherche sur l a  
poli tique scientifique e t  technologique. Madame Rathgeber s ' e s t  jointe a u  
Centre en 1982 e t  a obtenu cet te  même année u n  Ph .  D. a l a  State University 
de New York. Elle a t ravai l lé  dans l e  domaine de l a  diffusion des connaissances 
dans les  pays en développement. Avant d 'en t rer  au Centre en 1982, e l l e  é t a i t  
maître de recherches au Centre d'études sur les  pays en développement de 
1 'Université McGi 11 O U  e l l e  é tudia i t  l e  t ransfer t  de la  technologie médicale 
canadienne au Kenya. Elle a vécu e t  enseigné au Nigeria e t  au Kenya. 
Andres P E R E Z ,  coordonnateur de projets - Prograrrime de recherche sur la  politique 
scientifique e t  technologique. M. Perez travai 1 l e  actuel lement â 1 a préparation 
de son doctorat en administration publique e t  en sciences politiques â 1 'Université 
Carleton. Avant de se joindre au Groupe de recherche sur l a  politique scientifique 
e t  technologique à t i t r e  de coordonnateur,, M. Perez t r a v a i l l a i t  comme chercheur 
pour l e  Central American Ins t i tu te  of Business (INCAE) à Managua, e t  i l  a ensuite 
occupé l e  poste de directeur du  Nicaraguan Insti  tu te  of Pub1 i c Administration. 
M. Perez a également donné des cours en sciences politiques â l 'Université 
Jamieson A.  CAMPBELL,  adjoint de programme - Programme de recherche sur la  
poli tique scientifique e t  technologique. r.1. Campbel 1 a obtenu sa maitri se  en 
a f fa i r e s  internationales â 1 'Universi t é  Carleton en 1980. Avant son entrée au 
CRDI en 1980, i 1 a travai 1 l é  corme expert-consei 1 en recherche pour 1 ' Ins t i tu t  
Mord-Sud, comme adjoint de projet pour Oxfam Canada e t  comme expert-conseil pour 
1 ' In ter-Church Fund f o r  International Development. 
Elwood A. PYE,  administrateur régional de programme - Bureau régional de Singapour. 
M. Pye a une martrise en anthropologie de l 'Université de Pennsylvanie (1971) 
ainsi  qu'une maîtrise en affaires  internationales de 1 'Université Carleton 
(1976). Avant d 'ê t re  affecté  au Bureau de Singapour en 1980, i l  a é t é  pendant 
quatre ans adjoint du directeur de l a  Division des sciences sociales. M. Pye 
avai t  auparavant rempli l e s  fonctions de directeur adjoint du  Centre de données 
des Sciences sociales (Ottawa) e t  d'expert-conseil en matière de publications 
destinées â 1 'étranger (Asie) pour la  maison d'édition McGraw-Hill . 
H. Dean NIELSEN, admin is t ra teur  rég iona l  de programme - Bureau rég iona l  de 
Singapour. M. Nie lsen a  obtenu un Ph. D. en éducat ion comparative e t  en 
éducation au serv ice  du développement i n t e r n a t i o n a l  â 1  ' U n i v e r s i t é  de Stanford 
en 1976 a i n s i  qu'un doctora t  en études i n t e r n a t i o n a l e s  à 1  ' U n i v e r s i t é  de 
Stockholm en 1977. Avant de se j o i n d r e  au C R D I  en 1983, M. Nie lsen a d m i n i s t r a i t  
en Indonésie un p r o j e t  d 'auto-apprent i  ssage pour 1  ' A I D .  Il possède une experience 
poussée de l a  recherche e t  du développement en mat ie re  d 'educat ion en Asie e t  
en Amérique l a t i n e .  
Andrew M. WATSON, a d m i n i s t r a t e i ~ r  rég iona l  de prograinme - Bureau rég iona l  pour 
l e  Moyen-Orient (Le Ca i re) .  Le professeur Watson e s t  un ancien bours ie r  Rhodes 
qu i  connaî t  à fond l a  région du Moyen-Orient. En p l u s  d ' a v o i r  f a i t  c a r r i e r e  
corne professeur au Département d'économie p o l i t i q u e  de l ' u n i v e r s i t é  de Toronto, 
il a  t r a v a i l  l é  pour 1  'ICARDA en Sy r ie ,  en Egypte e t  au Soudan; il a  également 
conse i l  l é  l e  gouvernement jordanien en mat iè re  de p l  ani  f i  ca t i on  économique 
e t  f a i t  p a r t i e  d'une Commission roya le  canadienne su r  l e s  p rév i s ions  économiques 
pour 1  e  Canada. 
Michael G. COSTELLO, admin is t ra teur  rég iona l  de programme - Bureau rég iona l  
pour 1  'Amérique l a t i n e  e t  l e s  A n t i l l e s  (Bogota). M. Cos te l l o  a  obtenu une 
m a t t r i s e  en sciences p o l i t i q u e s  e t  en études a f r i c a i n e s  à l a  Humboldt S ta te  
U n i v e r s i t y  en 1974 a i n s i  qu'une m a î t r i s e  en a f f a i r e s  i n t e r n a t i o n a l e s  â 
1  ' U n i v e r s i t é  Car leton en 1979. Avant son a r r i v é e  au C R D I  en 1978, il a  occupé 
l e  poste d 'admin i s t ra teu r  de p r o j e t  â l a  Fondation canadienne cont re  l a  faim 
e t  c e l u i  de chercheur à 1  ' I n s t i t u t  des études a f r i ca ines  à 1  ' U n i v e r s i t é  du 
Ghana. 
Mar io  J u l i o  TORRES A d r i  an, a d m i n i s t r a t e u r  r é g i o n a l  de programme - Bureau 
r é g i o n a l  pour  l ' Amér i que  l a t i n e  e t  l e s  A n t i l l e s  (Bogota).  M. Tor res  a obtenu 
un Ph. D. en s o c i o l o g i e  e t  en démographie s o c i a l e  à 1 ' U n i v e r s i t é  du Texas 
en 1976. 11 a q u i t t é  son poste de p r o f e s s e u r  agrégé à l a  P o n t i f i c i a  
Un i ve r s i dad  C a t o l i c a  de l  Peru, pou r  e n t r e r  au Cent re  en 1983. Il possëde 
p l u s  de d i x  années d 'expér ience  dans l e s  domaines de l a  recherche socio-économique 
e t  de l a  p l a n i f i c a t i o n  du  développement en m i l i e u  r u r a l  en Amérique c e n t r a l e  e t  
en Amérique du Sud. 
S i d i  k i  P. COULIBALY, a d m i n i s t r a t e u r  r é g i o n a l  de programme - Bureau . rég ional  pour  
1 ' A f r i q u e  de 1 'Ouest (Dakar) .  M. C o u l i b a l y  a obtenu une m a î t r i s e  en s o c i o l o g i e  
a 1 ' U n i v e r s i t é  Corne11 a i n s i  qu ' un  Ph. D. en démographie i 1 ' U n i v e r s i t é  de 
Mont réa l  en 1978. Il a depuis  f a i t  p a r t i e  de p l u s i e u r s  comi tés e t  p o u r s u i v i  
des a c t i v i t é s  de recherche en A f r i q u e  de l ' o u e s t .  Avant  son a r r i v é e  au Centre 
en 1983, il a occupé l e  pos te  d ' a s s o c i é  s c i e n t i f i q u e  dans l e  cadre  de l a  
Wor ld  F e r t i l i t y  Survey ( ~ o n d r e s ) .  111 a également r e m p l i  l e s  f o n c t i o n s  de 
coordonnateur  n a t i o n a l  au s e i n  du Fonds des Na t i ons  Unies pou r  l e s  a c t i v i t é s  
en m a t i ë r e  de p o p u l a t i o n  e t  f a i t  p a r t i e  de quelques comi tés  de 1 ' I n s t i t u t  du 
Sahel e t  du CILSS. 
John A.  NKINYANGI, a d m i n i s t r a t e u r  r é g i o n a l  de prograrrime - Bureau pour  l ' A f r i q u e  
de 1 ' E s t  ( N a i r o b i ) .  M. Nk inyangi  a obtenu son Ph. D. à 1 ' U n i v e r s i t é  de S tan fo rd  
en 1980. 11 a t r a v a i l l é  pour  l'UNESCO dans l e  domaine de l a  recherche s u r  l e s  
communications. 11 a é t é  maCtre de recherche  â l a  SID, â 1 ' U n i v e r s i t é  de 
N a i r o b i ,  e t  e x p e r t - c o n s e i l  à l a  Banque mondia le  avan t  d ' e n t r e r  au Bureau 
r e g i o n a l  en 1984. 
Jeffrey C.  FINE, administrateur principal de programme - Bureau pour 1 'Afrique 
de l ' E s t  (Nairobi). Il. Fine a obtenu une maîtrise en économie (M. P h . )  â 
1 'Université de Londres. I l  a commencé à t r ava i l l e r  dans l e  cadre du 
Programme d'économie e t  de développement rural en 1979 e t  s ' e s t  jo in t  au 
bureau régional en 1983. M. Fine a occupé les  postes suivants: économiste 
à la  Di vision des programmes internationaux du ministère des Finances , analyste 
au Conseil du Trésor, économiste au ministère de 1 'Expansion de 1 ' Il e-du-Pri nce- 
Edouard, conseiller au ministère des Finances e t  de l a  Planification au Kenya, 
e t  volontaire pour l e  Service universi t a i r e  canadien outre-mer, au Nigeria. 
Andrew BARNETT, administrateur principal de proqramme - Inst i  tu te  of Development 
Studies, Université de Sussex ( R . - U . ) .  M .  Barnett a obtenu une maîtrise en 
economie du développement à l ' l lniversité de Sussex en 1970. 11 e s t  entré au 
Centre en 1977 e t  t ravai l le  dans l e  cadre du Programme de politique énergétique 
e t  du Programme de politique scientifique e t  technologique. 11 e s t  expert- 
conseil auprès de plusieurs organismes de développement t e l s  1 'APD, l e  SIDA e t  
l a  FAO. Son travail  au Centre consiste à organiser e t  à orienter  l e  Programme 
de recherche sur l a  pol i tique énergétique. 
Ashok Val j i  DESAI, coordonnateur - Groupe de recherche sur 1 'energle. 
M .  Desai a obtenu un P h .  D. en économie a 1 'Universite de Cambridge en 
1963. I l  a depuis t ravai l lé  à t i t r e  d'économiste professionnel dans 1 ' industr ie ,  
a occupé l e  poste de directeur du Département d'économie de l a  University of 
South Pacific,  a col1 aboré aux travaux de l a  Science Pol icy Research Unit 
a 1 !Uni versi t é  de Sussex, e t  a également travai 1 l é  comme expert-consei 1- pour 
l e  National Council of Appl ied Economic Research a New Delhi. 11 s ' e s t  joint  
au Centre en 1983. 
Ralph D. TORRIE, coordonnateur a d j o i n t  - Groupe de recherche su r  1 'énerg ie.  
M. T o r r i e  d é t i e n t  un baccalauréat en physique de 1 ' U n i v e r s i t é  de Waterloo. 
II a t r a v a i l l é  a t i t r e  de chercheur, d ' ana lys te  de p o l i t i q u e  e t  d ' expe r t - conse i l  
pour nombre d'organismes-consei 1 s ressources e t  de m in i s tè res  du gouvernement 
depuis 1976. 11 e s t  e n t r é  au Centre en 1984. 
Anne SIMPSON, a d j o i n t e  de recherche - Groupe de recherche s u r  1 'énerg ie .  
Madame Simpson a obtenu iJn baccalauréat  avec d i s t i n c t i o n  en études environnementales 
a l ' u n i v e r s i t é  de Waterloo en 1980. Avant de se j o i n d r e ,  c e t t e  armée, au 
Groupe de recherche sur  1 'énerg ie,  e l  l e  a occupé l e  poste de p l  a n i f  i c a t r i c e  des 
systëmes d 'énerg ie  à Canadian Energy Develogment Systems I n t e r n a t i o n a l  . 
Clara  TORRES-ORR, agent d 'exécut ion  des programmes - D i  v i s i o n  des sciences 
soc ia les .  Madame Torres-Orr compte o b t e n i r  b i e n t ô t  son diplôme en 
a d m i n i s t r a t i o n  des a f f a i r e s .  E l l e  a t r a v a i l l é  pour l a  Banque Royale du 
Canada à C a l i ,  en Colombie, pour  l a  Fondation Rocke fe l l e r  e t  pour l a  
Univers idad del  V a l l e  à C a l i  avant  son a r r i v é e  â l a  D i v i s i o n  en 1975. 
Me1 inda GLOCKLING, a d j o i n t e  a d m i n i s t r a t i v e  - D i v i s i o n  des sciences soc ia l  es. 
Flme Glockl i n g  a obtenu un baccalaureat  en ang la i s  à 1 'Un ive rs i  t é  Queen's 
e t  a s u i v i  des cours p o s t - u n i v e r s i t a i  res au T r i n i t y  Col lege (Dubl i .n) avant 
de se 1 ancer dans 1 'é tude des a f f a i r e s  en 1978. E l  1 e a t r a v a i l l é  comme 
s e c r é t a i r e  e t  comme d i r e c t r i c e  cormerc ia le  avant son a r r i v é e  au Centre en 1978. 
PERSONNEL DE SOUTIEN: La D i v i s i o n  compte d i x -sep t  s e c r é t a i r e s  parmi lesquel  l e s  
t r e i z e  o n t  f a i t  des études post-secondaires e t  s i x  au moins possèdent un 
premier diplôme u n i v e r s i t a i r e .  D i x  des s e c r é t a i r e s  t r a v a i l  l e n t  dans deux 
langues e t  sept  connaissent t r o i s  langues ou p lus .  
Annexe "Du  
Nombre r é e l  des p r o j e t s  a c t i f s  par  admi n i s t r q t e u r  de programme par 
année f i n a n c i e r e  1978 - 1983 
/ 
ANNEE PROGRAMMES NOMBRE PROJETS ACT1 FS PAR 
FI~~ANCIÈRE ACT 1 FS D' ADr~lINIS'rRATElIRS ADMINIS'rRATElIR DE 
CUMULATI FS DE PROGRAMME PROGRAMME 
Une étude des dossiers de voyage r e v è l e  que l e s  d i r e c t e u r s  e t  l e s  admin is t ra teurs  
de programme on t  passé env i ron  100 j o u r s  par  année s u r  l e  t e r r a i n .  
Annexe " E H  
Contrôle interne du budget de la  Division 
La fonction de planification e t  de contrôle budgetaires (PCB), à l a  
Division des sciences social e s ,  e s t  un processus cyclique systématique qui 
s'etend sur tout 1 'exercice financier e t  qui permet à l a  Division d'évaluer 
les  ressources e t  les  besoins administratifs e t  financiers du programme, de 
contrôler e t  de survei l ler  1 ' u t i l i s a t ion  des ressources disponibles comme de 
prévoir e t  de planif ier  les crfidi t s  e t  l a  croissance d u  personnel conformement 
aux lignes directr ices  d u  Centre. 
La PCB se  s i tue  à deux niveaux l i e s  entre  eux : l a  gestion de l a  Divi-. 
sion e t  les  sections de programme. A u  niveau des programmes, chacun des 
directeurs associes e s t  responsable de l a  preparation de la  demande annuelle de 
crédi ts  au t i t r e  du  PTB (Programme des Travaux e t  Budget), de la preparation 
des plans e t  prévisions quadriennals ainsi que de l a  planification e t  du  
contrôle du  budget affecte au programme en fonction des pr ior i tes  de l a  Division 
e t  des calendriers d 'affectation de credi t s .  Au  niveau de l a  gestion de la  
Division, 1 'agent financier e s t  di recternent responsable de l a  survei 11 ance 
continue des affectations au t i t r e  des programmes e t  des services administratifs. 
Les cadres supérieurs, de concert avec les  directeurs associés, sont responsables 
de l a  surveillance e t  de 1 'évaluation continue des crPdits de la  Division, de 
l a  planification e t  de la coordination financière strategique comme de l a  
preparation d u  PTB. 
Le contrôle financier regulier des programmes e t  des operations de gestion 
de l a  Division comporte une interaction ininterrompue avec les  autres divisions 
de programme du Centre, avec l e  BPE,  l e  Bureau d u  Secretaire e t  l e  CGT. 
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Annexe "F"  
Descr ip t ion  des comités de d i v i s i o n  
11 y a, en t o u t  temps, au se in  de l a  D i v i s i o n ,  un c e r t a i n  nombre de comités 
a c t i f s .  I l s  sont  l a  p l u p a r t  du temps créés pour é t u d i e r  une quest ion  p a r t i c u l i è r e  
ou en r a i s o n  de circonstances ou de s i t u a t i o n s  spécia les.  Le comité e s t  
hab i tue l  lement dissous lorsque l e  problème e s t  r é s o l u  ou que l a  s i t u a t i o n  e s t  
r é t a b l i e .  Ces comités se composent en général d 'un  p e t i t  groupe de membres 
permanents q u i  s  ' i n t é r e s s e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  au s u j e t  à 1  'é tude e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  
e s t  souple. Au cours!  d'une année, l a  p l u p a r t  des membres de l a  D i v i s i o n  auront  
p a r t i c i p é  à un ou p l  us ieurs  comités. 
Les comités a c t i f s  à l ' h e u r e  a c t u e l l e  son t  l e s  su ivants  : 
Le comité consul t a t i f  de recherche s u r  l a  femme (CCRF) c o n s t i t u e  l a  tr i bune 
de l a  p o l i t i q u e  de l a  D iv is ion ;  il é t u d i e  l e s  p ropos i t i ons  p a r t i c u l i ë r e s  de p r o j e t ,  
pa r ra ine  l e s  ora teurs ,  e tc . ,  au nom de tous l e s  programmes de l a  D iv i s ion .  
Le comité de recherche su r  l 'Amérique c e n t r a l e  e s t  chargé d ' é t u d i e r  1  'appui 
de l a  D i v i s i o n  dans c e t t e  rég ion  e t  de recommander. à l a  D i v i s i o n  une o r i e n t a t i o n  
générale qu i  t ienne compte de l a  s i t u a t i o n  p a r t i c u l i G r e  de c e t t e  région.  
Le comité des p e t i t e s  bourses -- a i  de a etab1 i r 1  a  por tée  e t  1  e  con tenu de 1  'é tude 
de l a  D i v i s i o n  sur  ce type d 'a ide.  
Le comité d 'étude du programme quadriennal d é f i n i t  l a  por tée  e t  l e  contenu du 
processus ( e t  du document) qu i  recoupe 1  es programmes e x i  s tan ts .  
p, Le comité de recrutement surveille l e  programme de recrutement actuel de la  
Division e t  se scinde au besoin en u n  certain nombre de comités de sélection. 
En  outre, 
Le comité des di recteurs associés. chargé de se réunir avec le Directeur, l a  Sous- 
directrice e t  1 'Administrateur de programme - Gestion di visionnai re, 
environ huit à douze fois par année â des fins administratives e t  de pol i tique. 
Le comité d'étude interne réunit tout 1 e personnel professi.onne1 quatre fois 
par année (ou plus) pour examiner e t  étudier les propositions de projet présentées au 
Comité de direction ou au Conseil des gouverneurs. 
Le comité d u  Secrétaire composé de tout l e  personnel de secrétariat.  11 se 
réuni t environ six fois  par année pour etudier des questions administrati ves 
e t  des questions concernant les programmes au besoin. 
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O n t . ,  I C I R C ,  1983 .  1 6 3  p .  IDRC-208e.  
A  p l a c e  t o  l i v e :  m o r e  e f f e c t i v e  l o w - c o s t  h o u s i n g  i n  A s i a .  
Yeung, Y. M., O t t a w a ,  On t . ,  IDRC, 1983 .  2 1 6  p. IDRC-209e.  
E d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d .  
S h e a f f e r ,  S. and  N k i n y a n g i ,  J. O t t a w a ,  Ont . ,  IDRC, 1983 .  
3 0 2  p. IDRC-213e.  
E d u c a t i o n a l  f i n a n c i n q  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  and  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s .  S c h i e f e l b e i n ,  E., O t t a w a ,  
On t . ,  IDRC, 1983 .  1 6 8  p .  IDRC-TS38e.  
F i n a n c e m e n t  de  l ' é d u c a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  en d é v e l o p p e m e n t  : 
c o n c l u s i o n s  de  r e c h e r c h e  e t  c o n t e x t e  ac tue l . .  S c h i e f e l  b e i n ,  E . ,  
O t t a w a ,  On t . ,  CRDI-., 1983 .  1 6 8  p .  IDRC-TS38 f .  
P r o j e t s  de  l o g e m e n t  u r b a i n  p o u r  l e s  ménages  à f a i b l e  r e v e n u  : 
b i b l i o g r a p h i e  commen tée  d e s  r e c h e r c h e s  s u b v e n t i o n n é e s  p a r  l e  
C R D I  e t  l a  BIRD.  O t t a w a ,  On t . ,  CRDI, 1983 .  6 4  p .  
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U n i v e r s a l  p r i m a r y  e d u c a t i o n  i n  T a n t a n i a .  O m a r i ,  1 .  M., M b i s e ,  
A. S., Mahenge,  H. T., M a l e k e l a ,  G. A ,  and,  Besha ,  M. P., 
O t t a w a ,  O n t . ,  IDRC, 1983 .  8 7  p.  IDRC-TS42e.  
T e o r i a  y p r a c t i c a  de  l a  e d u c a c i o n  p o p u l a r .  G a j a r d o ,  M . ,  
O t t a w a ,  O n t . ,  C I I D ,  1983 .  557  p .  IDRC-MR8 ls .  
A i d  f o r  e d u c a t i o n :  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  W e i l e r ,  H. N. ,  
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T h e  U n i v e r s i t y  and  I n t e l l e c t u a l s  i o  C h i l e .  O t t a w a ,  On t . ,  
IDRC, 1 9 8 3 .  1 1 7  p.  IDRC-MR89e. 
A n a l i s i s  de  l a s  i n n o v a c i o n e s  e d u c a t i v a s  p a r a  l o g r a r  
r e d i r c c i o n e s  de  c o s t o s .  S t r o m q u i s t ,  N. P., O t t a w a ,  O n t . ,  C I I D ,  
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Etude de l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les :  quest ions.  soumises p a r  l e  
gouverneur D.J. Lawless, e t  réponses a ces quest ions 
1. Dans q u e l l e  mesure l e s  o b j e c t i f s  de l a  D i v i s i o n  s o n t - i l s  conformes aux 
o b j e c t i f s  du Centre t e l s  que d é f i n i s  dans l a  L o i  s u r  l e  CRDI de 1970? 
- Dans l a  r é a l i s a t i o n  de ces o b j e c t i f s ,  l a  D i v i s i o n  a - t - e l l e  mis s u r  
p ied  des s t r a t é g i e s  a c o u r t  e t  3 l o n g  terme? 
- Dans quel l e  mesure ses a c t i v i t é s  sont -e l  l e s  coordonnées avec ce1 l e s  
des au t res  d i v i s i o n s  e t  programmes du Centre? 
Selon l e  Conseil des gouverneurs, l e  mandat du Centre cons i s te  
pr inc ipa lement  a f i n a n c e r  l a  recherche r é a l i s é e  p a r  des chercheurs des pays 
en développement, s u r  des s u j e t s  déterminés localement,  p a r  des méthodes de 
recherche q u i  r e f l e t e n t  l e  p o i n t  de vue des chercheurs eux-mêmes. La D i v i s i o n  
e s t  res tée  f i d è l e  a ces d i r e c t i v e s .  
En ce q u i  concerne l e s  o b j e c t i f s  énoncés aux a r t i c l e s  4.a a 4.d de l a  
L o i  c o n s t i t u t i v e  du CRDI, l a  D i v i s i o n  a  s u r t o u t  i n s i s t é  s u r  l e s  a r t i c l e s  
4.a a 4.c, du moins jusqu 'a  l a  mise en oeuvre récente  du Programme de 
coopérat ion. 
Les méthodes de p l a n i f i c a t i o n  s u i v i e s  p a r  l a  D i v i s i o n  r e f l e t e n t  sa 
s t r u c t u r e ,  ses methodes d ' e x p l o i t a t i o n  genéra le  e t  l e  c y c l e  de p l a n i f i c a t i o n  
du Centre lui-même. 
La D i v i s i o n  e f f e c t u e  à l a  f o i s  une p l a n i f i c a t i o n  s e c t o r i e l l e ,  reposan t  s u r  
l e s  programmes e t  u n i t é s  de programme qu i  c o n s t i t u e n t  sa s t r u c t u r e ,  e t  une 
p l  a n i f  i c a t i  on généra le  au n i  veau de 1  a  D i v i s i o n .  Les p r i  n c i  paux i nstruments  
don t  se s e r t  l e  Cen t re  pour  donner forme 3 sa p l a n i f i c a t i o n  e t  en d é f i n i r  l e  
c y c l e  son t  l e  Programme a ~ n u e l  des Travaux e t  Budget, comprenant l e s  p r o j e c t i o n s  
quadr ienna les  r év i sées  e t  1  'É tude t r i e n n a l e  d é t a i l  l é e  des programmes e t  p o l i t i -  
ques, c e t t e  d e r n i è r e  é t a n t  p résen tée  t ous  l e s  t r o i s  ou  q u a t r e  ans. 
Au s e i n  de l a  D i v i s i o n  même, l a  p l a n i f i c a t i o n  des programmes c o n s t i t u e  un 
processus permanent e t  la rgement  i n d u c t i . f  q u i  se fonde su r  l e s  jugements 
d ' e x p e r t s  au s u j e t  de l ' é v o l u t i o n  dans l e  monde des domaines en q u e s t i o n  e t  
des beso ins  concomi tants  en recherche  dans d i v e r s  sec teu rs  e t  d i s c i p l i n e s .  
Pour chaque programme en p a r t i c u l  i e r  a i n s i  que pour  1  'ensemble, 1  a  p l a n i f i c a t i o n  
répond auss i  a l a  n é c e s s i t é  d ' é t u d i e r  c e r t a i n s  domaines d ' i n t é r ê t  communs a 
p l  u s i e u r s  programmes, de s a t i s f a i r e  a des p r i o r i  t é s  e t  a des c a r a c t é r i s t i q u e s  
d ' o r d r e  géographique e t  d '  assure r  1  ' é q u i  1  i b r e  e n t r e  p l u s i e u r s  rég ions .  On 
s ' a p e r ç o i t  qu 'une c o o r d i n a t i o n  e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  e s t  de p l u s  en p l u s  nécessa i re ,  
compte t enu  de l ' i m p o r t a n c e  c r o i s s a n t e  des a c t i v i t é s  e t  des e f f e c t i f s  de l a  
D i v i s i o n  e t  du f a i t  que p l u s i e u r s  programmes peuvent  f a i r e  1  ' o b j e t  de demandes 
provenant  d  ' un même organ i  sme. 
Les réun ions  du personnel ,  q u i  o n t  l i e u  au début  de chaque année f i n a n c i è r e ,  
o f f r e n t  1  ' o ccas ion  de r e v o i r ,  au n i v e a u  des programmes, l e s  p l ans  é t a b l i s  a c o u r t  
e t  moyen terme. A  c e t t e  occasion, chaque programme e s t  examiné en profondeur ,  
t a n t  s u r  l e  p l an  de l 'avancement  des t r avaux  que s u r  c e l u i  des thêmes ou des 
domaines de recherche.  Ce t t e  analyse e s t  e f f e c t u é e  p a r  l e s  responsables du 
programme au s iêge,  en c o l l a b o r a t i o n  avec l e  personnel  des bureaux rég ionaux.  
Ceux-ci examinent l e s  nouveaux domaines pouvant p résen te r  un i n t é r ê t  a i n s i  
que l ' é v o l u t i o n  généra le  e t  l a  s i t u a t i o n  de chaque programme, en ce q u i  
concerne ses p r o j e t s  en cours ,  l e s  p r o j e t s  en v o i e  d ' é l a b o r a t i o n  e t  ses p l ans  
a l o n g  terme. La présence du personnel  l o c a l  a j o u t e  une dimension "géographique" 
impo r tan te  a ces d iscuss ions .  
La p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  de l a  D i v i s i o n  incombe p r i n c i p a l e m e n t  au 
d i r e c t e u r ,  a l a  s o u s - d i r e c t r i c e ,  3 1 ' a d m i n i s t r a t e u r  de programme - g e s t i o n  
d i v i s i o n n a i r e  e t  aux d i r e c t e u r s  assoc iés .  Ces personnes o n t  pour  tâche  de 
coordonner de nombreux paramëtres,  y compr is  1  ' é t ude  de ques t i ons  d ' o r i e n t a t i o n  
q u i  i n t é r e s s e n t  t o u t e  l a  D i v i s i o n ,  comme l ' a c c e n t  m i s  s u r  l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  
l e s  r ég ions ,  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  q u ' i l  f a u t  acco rde r  aux d i f f é r e n t e s  formules 
de s o u t i e n ,  1  ' emp lo i  du budget des IRINR, 1  ' é v o l u t i o n  des r e l a t i o n s  avec l e s  
a u t r e s  d i v i s i o n s  e t  l ' é v o l u t i o n  de l a  D i v i s i o n  au vu des changements cons ta tés  
au n iveau  du Centre .  
* 11 y a c i n q  ans env i r on ,  l a  D i v i s i o n  a  abandonné l e  p r i n c i p e  des réun ions  
b i  annuel  1 es du personnel  , p r i  n c i  pa l  ement pour  des r a i  sons f i  nanc i  ê res .  
A l a  p lace ,  on encourage chaque a d m i n i s t r a t e u r  r é g i o n a l  de programme a 
v e n i r  passer  tous  l e s  ans 5 â 10 j o u r s  3 Ottawa, en p l u s  de l a  r éun ion  
du personnel  o b l  i g a t o i  r e .  
Cet te  p l a n i f i c a t i o n  s ' e f f e c t u e  p r i n c i p a l e m e n t  a 1  ' o ccas ion  des rencon t res  
r é g u l i è r e s  e n t r e  p ro fess i onne l s  e t  au cours  des réun ions  des d i r e c t e u r s  assoc iés,  
des réun ions  d ' é tudes  i n t e r n e s ,  des réun ions  occas ionne l l es  de l a  D i v i s i o n  e t  de 
c e l l e s  du personnel .  Les p r i n c i p a u x  i ns t r umen ts  u t i l i s é s  sont ,  o u t r e  l e s  exposés 
de programme préparés pour  l e  Programme des Travaux e t  Budget e t  l e s  réun ions  du 
personnel  , l e s  r a p p o r t s  de voyage, l e s  r a p p o r t s  d ' é t ude ,  1  es exposés s u r  l e s  
ques t i ons  f u t u r e s ,  l e s  r appo r t s  d ' e x p e r t s  conse i  1  s  a i n s i  que 1  es é v a l u a t i o n s  
de p r o j e t s ,  de programmes e t  de grandes ques t ions .  Ces d e r n i è r e s  peuvent ê t r e  
analysées p a r  sec teur ,  pa r  r ég ion ,  ou se lon  l e  t y p e  d ' a i d e ,  mais  on cons idère  
généralement ces t r o i s  éléments en p a r a l l è l e .  On t r o u v e r a  des exemples de 
t e l l e s  études dans l a  n o t e  de s e r v i c e  adressee l e  22 mars 3 MM. Lawless e t  
Ayi da. 
111 f a u t  @galement ment ionner  l e s  r éun ions  r é g u l i è r e s  des s e c r é t a i r e s  q u i  
se t i e n n e n t  en p r i n c i p e  t o u t e s  l e s  s i x  semaines en présence de l a  s o u s - d i r e c t r i c e .  
Ord ina i rement ,  au cours  de ces réun ions ,  on é t u d i e  1  ' u t i l i t é  des n o u v e l l e s  
t echno log ies  de bureau (bureau t ique)  e t  on en p l a n i f i e  l ' i n t r o d u c t i o n ,  on t r a i t e  
auss i  de tous  l e s  problèmes q u i  n u i s e n t  au bon dérou lement  des tâches admin is-  
t r a t i v e s .  On t i e n t  également compte du contenu du Programme de t r a v a i l ,  avec 
1  ' i d é e  q u ' i l  f a u t  cons idé re r  3 l a  f o i s  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  techn iques  e t  
a d m i n i s t r a t i v e s  s i  l ' o n  veu t  que c e l l e s - c i  s o i e n t  e f f e c t i v e m e n t  remp l ies .  
Dans 1  ' e x é c u t i o n  des a c t i v i t é s  susmentionnées, une p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  
s ' impose donc a de nombreux niveaux; en f a i t ,  a chaque programme e t  chaque 
groupe de t r a v a i  1  correspond un p l  an s t r a t é g i q u e  é l  aboré p r i n c i p a l  ement à p a r t i r  
des p r i o r i  t é s  é t a b l i e s  pour  chacun. De p l us ,  l a  D i v i s i o n  a  des p r i o r i  t é s  3 
r e s p e c t e r  se l on  l e s  programes,  en t a n t  que d i v i s i o n  mais auss i  en f o n c t i o n  des 
nouvel  l e s  o r i e n t a t i o n s ,  que ce1 1  es - c i  s o i e n t  d ' o r d r e  techn ique  ou oéographique, 
ou q u ' e l l e s  concernent  l e s  programmes. La somme e t  l a  synthêse de 
t o u t e s  ces ques t ions  c o n s t i t u e n t  l e  contenu des Programmes des t r avaux ,  des 
études de programme e t  des analyses des s u j e t s  i n t é r e s s a n t  l ' ensemb le  de l a  
D i v i s i o n .  Le p l a n  s t r a t é g i q u e  e s t  donc en grande p a r t i e  un ensemble de 
p r i o r i t é s  q u i  évo luen t  sans cesse, l e s q u e l l e s  son t  ind iquées  dans l e s  
documents c i t é s  p l u s  haut;  on t i e n t  également compte de ces p r i o r i t é s  dans 
l e s  p r o j e t s  m is  en oeuvre.  Ce s o n t  sans doute l e s  p r o j e t s  f inancés au t i t r e  
des IRINIR q u i  t r a d u i s e n t  l e  p l u s  concrètement l a  s t r a t é g i e  s u i v i e  au n iveau  
de l a  D i v i s i o n .  
2. Que l  é v e n t a i l  de recherches en sc iences  s o c i a l e s  1  a  Di  v i s i o n  p o u r r a i  t - e l  l e  
e f f e c t u e r  dans l e  cadre  de son mandat? 
La D i v i s i o n  n ' a  pas de mandat d i s t i n c t  de c e l u i  du Cent re ,  ce d e r n i e r  
é t a n t  é t a b l i  p a r  l a  L o i  c o n s t i t u t i v e  de l ' o rgan i sme .  Les études q u i  peuvent 
ê t r e  e f f e c t u é e s  sous c e t t e  r u b r i q u e  p o r t e n t  donc s u r  une grande v a r i é t é  de 
s u j e t s ,  pourvu qu '  i l s  concernent  1  ' é t ude  des processus soc iaux q u i  i n f l u e n t  
s u r  l e  développement. S i  1  ' ana l yse  s o c i a l e  p e u t  p o r t e r  a u t a n t  s u r  l a  t h é o r i e  
que s u r  l e s  méthodes de mise en  oeuvre, l e s  é tudes e f f e c t u é e s  p a r  l a  D i v i s i o n  
o n t  eu tendance a m e t t r e  1  'accen t  s u r  l e s  aspects  p r a t i q u e s  e t  a v i s e r  des b u t s  
u t i l i t a i r e s .  11 y a  p o u r t a n t  des cas, e t  i l s  son t  nombreux, où  des études 
t héo r i ques  ou a b s t r a i t e s  nous a i d e n t  a comprendre l e  processus du développement. 
Mais, pour  l a  D i v i s i o n ,  ces é tudes ne peuvent ê t r e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d ' u n  p r o j e t  
que l o r s q u e  c e l u i - c i  a  une p o r t é e  p l u s  immédiate.  Le p l u s  souvent ,  on s ' a t t e n d  
auss i  a ce que l e s  chercheurs eux-mêmes coiilprennent l a  t h é o r i e  e t  en s a i s i s s e n t  
1  ' importance, ce q u i  l e s  a i d e  a p r é c i s e r  l e s  ques t i ons  â poser e t  l e s  analyses 
e f f ec tue r .  En f a i t ,  t o u s  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  de programme sans excep t i on  son t  
censés posséder c e t t e  connaissance de l a  t h é o r i e .  
Les t ravaux  de l a  D i v i s i o n  son t  r é p a r t i s  en u n i t é s  de programme don t  
l ' o b j e t  a  changé au cours  des d i x  d e r n i è r e s  années. 
Ac tue l lement ,  l a  D i v i s i o n  coriiprend c i n q  un i  t é s  a d m i n i s t r a t i v e s :  
éducat ion,  économie, popu la t i on ,  é tudes u rba ines  e t  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  
techno log ique  e t  énergé t ique .  La d e r n i è r e  u n i t é  e s t  p a r t i c u l i è r e  en ce sens 
q u ' e l  l e  c o n s t i t u e  s u r t o u t  un s e c t e u r  de recherche p l  u r i d i s c i p l  i n a i  re ;  e l l e  
ne touche pas à un seul  e t  un ique département d 'enseignement u n i v e r s i t a i r e .  
C e t t e  u n i t é ,  q u i  forme ac tue l l emen t  un t o u t ,  s ' i n t é r e s s e  à l a  recherche dans 
deux sec teu rs  d i s t i n c t s :  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e t  techno log ique  e t  l a  
p o l i t i q u e  énergé t ique .  
Les sc iences s o c i a l e s  eng loben t  un grand nombre de d i s c i p l i n e s ,  don t  
chacune p o u r r a i t  c o n t r i b u e r  a une m e i l l e u r e  compréhension des s o c i é t é s  e t ,  
p a r t a n t ,  au développement des sc iences s o c i a l e s .  On p o u r r a i t  c o n s t i t u e r  une 
1  ongue 1  i s t e  de domaines d '  i n t é r ê t  q u i  comprendra i t  e n t r e  a u t r e s  1  ' h i s t o i r e ,  
1  ' a n t h r o p o l o g i e ,  l e s  sc iences p o l i  t i q u e s ,  l e s  é tudes s u r  l e  s e c t e u r  pub1 i c ,  
l e  t r a n s p o r t ,  1  ' ana lyse  de l a  main-d 'oeuvre e t  l e s  f i nances  i n t e r n a t i o n a l e s .  
Ces études n ' o n t  pas é t é  nég l i gées  p a r  l a  D i v i s i o n ,  comnie on pou r ra  l e  v o i r  
d ' ap rès  l a  l i s t e  des p r o j e t s ;  mais e l l e s  ne c o n s t i t u e n t  pas des domaines de 
p r i o r i t é  ou de s p é c i a l i s a t i o n  n é c e s s i t a n t  l e  rec ru tement  de s p é c i a l i s t e s  
s u s c e p t i b l e s  de seconder l e s  chercheurs  e t  d ' a i d e r  au développement de 
sec teu rs  p a r t i c u l  i e r s .  
Pour l a  D i v i s i o n ,  l e  développement de t e l  ou t e l  sec teu r  o b é i t  à 
t r o i s  c o n d i t i o n s .  Premièrement, l e  domaine des c i n q  u n i t é s  e n t r e  dans l e  
mandat du Centre; deuxièmement, il f a u t  pour  comprendre tous  l e s  aspects  du 
processus de développement b i e n  s a i s i r  l e s  ques t ions  de comportement e t  conna î t r e  
l e s  ressources fu tures;  t ro is ièmement ,  l e s  pays en développement eux-mêmes es t imen t  
que l e s  domaines q u i  f on t  l ' o b j e t  d 'une  a i d e  son t  parmi ceux oü il s e r a i t  avanta- 
geux de f a i r e  des progrès.  Le d e r n i e r  p o i n t ,  l e  p l u s  impo r tan t ,  e s t  que l e s  
domaines auxquel s  s  ' i n t é r e s s e n t  l e s  programmes, ne son t  pas s ta t i ques ;  i 1 s  
évo luen t  sans cesse en f onc t i on  des demandes des pays b é n é f i c i a i r e s  e t  de l e u r s  
chercheurs.  
Pour 1  e  Prograrrime de popul a t i  on p a r  exempl e, on a  cessé de m e t t r e  1  ' accen t  
s u r  l e  c o n t r ô l e  de l a  fécondi té ,  au p r o f i t  de l a  recherche qu i  touche de p rès  
aux problèmes de m i g r a t i o n  e t  de main-d'oeuvre; quan t  au Programme d'économie, 
il s ' i n t é r e s s e  maintenant  aux ques t i ons  i n d u s t r i e l l e s ,  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  
macro-économiques o u t r e  l e s  problèmes des e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  des 
systèmes ru raux .  Ce processus e s t  rendu p o s s i b l e  g râce  aux p o s s i b i l i t e s  de 
d i scuss ion  e t  de c o n s u l t a t i o n  q u i  e x i s t e n t  en permanence au s e i n  de l a  D i v i s i o n  
en ce q u i  a  t r a i t  a l a  va leu r  de t e l  ou t e l  p r o j e t  e t  a son u t i l i t é  pour  l e  
développement. Les nombreuses v i s i t e s  que 1  ' o n  r e ç o i t  a i n s i  que l e s  
ques t ions  des gouverneurs e t  des g e s t i o n n a i r e s  du Centre,  e n t r e  au t res ,  
c o n t r i b u e n t  à c e t t e  e v o l u t i o n  e t  a j o u t e n t  de nouveaux s u j e t s  d ' é tude  a ceux 
don t  l a  D i v i s i o n  d o i t  d é j a  s 'occuper .  
Nous fe rons  en ou t re  remarquer l a  r e l a t i v e  souplesse dont f a i t  
preuve 1 a  D i v i  s ion ,  comme on 1 'a vu p l  us haut,  pour répondre aux demandes 
d ' a i d e  à l a  recherche qu i  ne tombent pas dans l e  cadre dii programme de 
t r a v a i l  é t a b l i .  Ces demandes sont por tées  au pos te  budgé ta i r e  I n s t i t u t s  de 
recherche i n t e r n a t i o n a u x ,  na t ionaux  e t  rég ionaux (IRINR). Pour il 1 u s t r e r  
c e t t e  souplesse, v o i c i  deux exemples des p r o j e t s  de c e t t e  ca tégo r i e .  
Le premier  concerne une demande d ' a i d e  pour 1  'é tude  des 
i n s t i t u t i o n s  par lementa i res  du Pérou. Il s ' a g i t  d 'un  cas où l a  D i v i s i o n  
n ' e s t  pas armée pour répondre à un grand nombre de demandes de ce genre e t  
ne juge  pas u t i  1  e  de m e t t r e  su r  p i ed  un programme spéc ia l  . La demande a 
é t é  acceptée après qu'on eu t  p r i s  en t i è remen t  connaissance du mode de 
fonct ionnement  des i n s t i t u t i o n s  péruv iennes e t  des t r avaux  de recherche 
nécessa i res ,  e t  qu 'on en eu t  d i s c u t é  avec l e s  pa r l emen ta i r es  canadiens au 
couran t  des problèmes soulevés. L ' a u t r e  exemple, don t  on par1 e  a i l  l e u r s ,  
e s t  c e l u i  de 1  ' a i d e  appor tée pa r  l a  D i v i s i o n  au Consei l  l a t i n o - a m é r i c a i n  de 
sc iences  s o c i a l e s  (CLASCO), qu i  i m p l i q u e r a  l a  p a r t i c i p a t i o n  des membres du 
Consei l  e t  de nombreux savants l a t i n o - a m é r i c a i n s  dans l a  d é f i n i t i o n  de 
c e r t a i n s  sec teurs  de recherche. Grâce à c e t t e  formule,  on espère t r a i t e r  
beaucoup mieux qu 'on  ne 1 ' a u r a i t  f a i t  dans l e  cadre des programmes p ropres  
à l a  D i v i s i o n ,  c e r t a i n s  problèmes rég ionaux  jugés  p r i o r i t a i r e s  pour l a  
recherche. L ' a i d e  appor tée aux organismes du Cône sud, s u i t e  à l a  
r é s o l  u t i o n  du Consei l  en 1980, il 1 u s t r e  auss i ,  b i e n  q u ' e l  l e  a i t  é t é  conçue 
dans un dessein  p r é c i s ,  une a u t r e  façon d ' é l a r g i r  l e  domaine d l i . n t é r ê t  de 
l a  D i v i s i o n  en m a t i è r e  de recherche. 
Dans les  cas O U  l e  Centre e t  la Division ont décidé d ' é l a rg i r  
1 'éventail des sujets  financés, en y ajoutant par exemple 1 'énergie, l a  
Division a f a i t  appel à des ingénieurs-consei 1s e t  f a i t  préparer des 
rapports afin d 'é tudier  s ' i l  exis te  vraiment une demande dans l e  Tiers- 
Monde e t  de voir de quelle façon on pourrait procéder. Pour ce qui e s t  
de la  recherche sur 1 'énergie, l e  Centre e t  la  Division se sont servis de 
l 'é tude dlAndrew Barnett pour demander des fonds spéciaux au gouvernement. 
L'évolution constatée au cours des dix derniëres années ref lë te  les  
changements survenus au pl an des ressources e t  des possi bi 1 i t é s .  Le roul ement 
d u  personnel se t radui t  par des changements s ign i f i ca t i f s  quoique minimes dans 
les  compétences professionnel les  e t  l e s  a t t i tudes ,  a lors  que l e s  différences 
constatées dans les  universités e t  les  systëmes de recherche nationaux influent 
sur l a  capacité des groupes e t  gouvernements intéressés à u t i l i s e r  e t  appliquer 
les  résul tats  des recherches. Toute politique sociale résulte de l a  combinaison 
de connaissances, d '  intérêts  e t  de décisions gouvernementales; que 1 'un de ces 
éléments s o i t  modifié, e t  c ' e s t  1 'enserrible qui s 'en trouve changé. Ainsi, une 
réduction rigoureuse des fonds affectés  a l a  recherche au Brésil se  répercutera 
sur les  pr ior i tés  que ce pays accorde au développement soc ia l ,  tout  comme 
l'avënement d'un gouvernement mi l i t a i r e  désireux de réduire l a  corruption ou de 
construire une économie forte  (corne au Nigeria ou au ~ameroun) influera sur 
l e  genre d'étude entrepris.  Si on l a i s se  de côté l e  contexte social dans lequel 
sont définis e t  engagés les  projets de recherche e t  s i  on n'examine que les  
projets mêmes, on peut fa i re  l e s  généralisations suivantes: 
i )  l e  nombre de projets auxquels l a  Division a apporté son appui s ' e s t  
accru t rès  sensiblenient e t ,  dans de nombreux cas,  1 'aide financière a 
été  p l  us substantiel l e ;  
i i )  dans l a  p l u p a r t  des domaines, l a  c o n t r i b u t i o n  de l a  D i v i s i o n  p o r t e  
s u r  l e  coû t  des s a l a i r e s  e t  de 1  ' i n f r a s t r u c t u r e  généra le  de l a  
recherche; p a r  exemple, l e  beso in  en l i v r e s  e t  en jou rnaux  e s t  t r è s  
i r r ipor tant  dans l e s  pays q u i  conna issen t  1  ' a u s t é r i t é ;  
i i i )  depuis  d i x  ans, on cons ta te  apparemment peu d ' a m é l i o r a t i o n  dans l a  
q u a l i t é  des r é s u l t a t s  de l a  recherche; 
i v )  dans beaucoup de pays en développement, il e s t  auss i  i m p o r t a n t  de 
v o u l o i r  a c q u é r i r  des capac i t és  de recherche  que de v i s e r  des r é s u l t a t s  
d i rec tement  a p p l i c a b l e s ,  compte t enu  de l a  d é t é r i o r a t i o n  généra le  de 
l a  recherche e t  de l ' a i d e  gouvernementale. 
3. Quels  a u t r e s  impo r tan t s  organismes sou t i ennen t  l a  recherche e t  l e s  
a c t i v i t é s  connexes dans des domaines s i m i l a i r e s  a ceux où oeuvre l a  
Di v i  s i  on? 
- Constate- t -on des changements i m p o r t a n t s  dans l e s  a c t i v i t é s  de ces 
organismes (abandon de c e r t a i n s  sec teu rs  ou r e t r a i t  de c e r t a i n e s  
zones géographiques)? 
- Dans q u e l l e  mesure l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  s o n t - e l l e s  menées en 
coopé ra t i on  e t  en c o o r d i n a t i o n  avec c e l l e s  des a u t r e s  organismes, ou 
a l o r s  l e s  comp lè ten t -e l l es?  
Les a u t r e s  grands organismes d ' a i d e  a p p a r t i e n n e n t  3 deux ca tégo r i es :  ceux 
don t  1  ' o b j e t  e s t  l i m i t é  au s o u t i e n  de l a  recherche,  e t  ceux q u i  f i nancen t  l a  
recherche dans l e  cadre d ' u n  niandat beaucoup plus large. A u  nombre de ces 
organismes on compte par exemple l'UNESCO, I'AID, la Banque mondiale, la 
Fondation interaméricaine; parmi les  premiers, citons les  fondations Ford 
e t  Rockefeller e t  la  SAREC. 
Leurs ac t iv i tés  connaissent évidemment toujours des changements 
i. 
importants é tant  donné que leurs programmes s ' é t a l e n t  sur des dizaines 
d'annees. Ces changements sont 1 'objet  d ' u n  suivi e t r o i t  dans l e  cadre de 
tous les  programmes de l a  Division, ainsi  que de l a  part d u  directeur e t  de 
l a  sous-directrice.  Les administrateurs de programme régionaux jouent u n  rôle 
particul iërement important sur ce plan, car  i l s  s ' e f forcent  de res te r  informes 
des ac t iv i tés  des autres organismes, surtout dans l e s  cas O U  ces organismes, 
corne l a  Fondation Ford, sont implantés un peu partout dans l e  monde e t  ont 
des bureaux regionaux. Pour résumer, nous suivons les  ac t iv i t é s  des autres 
organismes a l a  fo is  selon les  secteurs e t  selon l e s  régions où e l l e s  se  
deroulent. 
La collaboration donne souvent l ieu  a l a  mise sur  pied de projets 
comnuns ainsi  qu'a des reunions entre  l e s  responsables des divers secteurs;  
dans certains cas,  e l l e  a aussi conduit a l a  creation d'un consortium de 
financement de l a  recherche. On se reportera aux travaux d u  Groupe d'examen 
r e l a t i f  a l a  population e t  au développement, e t  a ceux d u  Groupe consultatif  
d'examen de l a  recherche sur l 'education. 
Les exemples de coopération e t  de coordination ne manquent pas étant  
donne que l a  Division échange des informations, entre  autres ,  avec la  SAREC e t  
l a  Fondation Ford, e t  s'occupe avec ces organismes de l a  mise en oeuvre e t  du 
financement de projets.  Lors de l a  réunion du Conseil a Dakar, par exemple, 
on a approuvé l e s  subvent ions du CLASCO, du CIEPLAN e t  de 1'APROSC; ces 
subvent ions comportent l a  p a r t i c i p a t i o n  d '  au t r es  organismes donateurs e t  
c ' e s t  en é t r o i t e  c o l l a b o r a t i o n  avec eux q u ' e l l e s  o n t  é t é  décidées. Les 
analyses e f f e c t u é e s  p a r  l a  D i v i s i o n  s u r  l a  recherche axée s u r  l e  r ô l e  des 
femmes dans l e  développement comprennent une étude app ro fond ie  des a c t i v i t é s  
d ' a u t r e s  organismes a i n s i  que des d i scuss ions  avec l e u r s  r ep résen tan t s ;  i 1 en 
e s t  de même chaque f o i s  que 1 'on  cherche a d é f i n i r  un nouveau domaine ou un 
nouveau thème de recherche.  A t i t r e  d 'exemple,  on p o u r r a i t  c i t e r  l e s  analyses 
des t r avaux  de recherche subvent ionnés s u r  l e s  p e t i t e s  i n d u s t r i e s  a i n s i  que dans 
l e  donlaine de 1 a p o l i  t i q u e  économique. 
Dans c e r t a i n s  sec teurs ,  il e x i s t e  des comi tés  de c o o r d i n a t i o n  des 
o rgan i  smes donateurs .  Ceux-ci peuvent avo i  r une forme p l  us ou moins o f f i c i e l  1 e 
e t  l a  fréquence de l e u r s  réunions v a r i e .  C ' e s t  p a r  exemple l e  cas des groupes 
de t r a v a i l  r e l a t i f s  a l a  recherche s u r  l e s  malad ies t r o p i c a l e s ,  q u i  s o n t  
coordonnés p a r  l'OMS, e t  du groupe d i t  " B e l l a g i o "  s u r  l ' é d u c a t i o n .  Dans ce 
genre de s i t u a t i o n s ,  l e  personnel  de l a  D i v i s i o n  e s t  t o u t  a f a i t  consc ien t  des 
dangers que peu t  compor ter  l a  tendance a l a  " r é u n i o n i t e " ,  e t  il se r e t r o u v e  
souvent a défendre l e s  s o l  u t i o n s  q u i  c o n s i s t e n t  a a l l e r  ana l yse r  e t  résoudre  
des problèmes s u r  p lace .  
Ces de rn i ë res  années, l e s  a c t i v i t é s  de l a  Fonda t ion  Ford e t  de l a  
Fondat ion R o c k e f e l l e r  o n t  connu une t r è s  n e t t e  é v o l u t i o n .  Toutes deux se 
s o n t  1 i v r e e s  a une r é é v a l u a t i o n  complete de l e u r s  .programmes e t  o n t  connu une 
impo r tan te  d i m i n u t i o n  de 1 eurs ressources.  A i n s i  e l  l e s  n ' a p p o r t e n t  p l  us qu 'une 
p a r t i c i p a t i o n  r é d u i t e  a l a  recherche en éduca t ion ,  e t  l a  Fonda t ion  Fo rd  s ' o r i e n t e  
davantage vers 1 ' e x é c u t i o n  même des p r o j e t s  ou l a  j u s t i f i c a t i o n  de l e u r  u t i l i t é  
que vers  l a  recherche t r a d i t i o n n e l l e .  Cependant, pour  ce qu i  e s t  de c e t t e  
derniëre, son aide reste importante, surtout en ce qui concerne les  sciences 
sociales en mi 1 ieu rural en Asie e t  en Afrique. 
Certains organi smes évol uent dans u n  sens e t  abandonnent certaines 
ac t iv i t é s ,  d 'autres  prennent une direction opposée. Ainsi, l'UNICEF apporte 
une aide accrue a l a  recherche dans l e  domaine de l 'éducation pré-scolaire e t  
élémentaire, e t  l a  SAREC a succédé a l a  Fondation Ford en tant  que principal 
organisme d'aide a la  recherche en sciences sociales dans l e  Cône sud. Depuis 
l e  milieu des années 70, l a  Banque mondiale apporte une aide t r è s  importante 
aux travaux de recherche, dont seulement une part ie  e s t  effectuee par des 
chercheurs des pays en developpement, dans les  domaines de l a  politique 
énergétique e t  de la politique d'urbanisation. En matière d'énergie, les  
organismes d'aide se sont reunis i l  y a deux ans sous les  auspices du C R D I ,  
e t  i l s  se retrouveront a Ottawa en juin 1984. 
Ainsi, au fur  e t  a mesure que nous mettons au point nos programmes de 
t ravai l  e t  nos propres projets, nous nous trouvons sans cesse en relation 
avec 1 es autres grands organi smes d ' a i  de, sans 1 a col 1 aboration desquel s 
nous aurions, d ' a i l l eu r s ,  beaucoup de mal a rempl i r notre tâche. 
4.  Quels mécanismes l a  Division u t i l i s e - t - e l l e  pour sélectionner les  
projets,  e t  ces mécani smes sont-i 1 s appropriés? 
Comme nous 1 'avons v u ,  chaque unité de l a  Division, ainsi que 1 'ensemble 
du personnel pr is  collectivement, analyse les  questions de pol i t ique dans les  
différents pays ainsi que la  capacité des organismes locaux de conduire des 
recherches sur ces questions. L'objectif e s t  de constituer u n  éventail de 
renseignements permet tan t  de d é f i n i r  l e  genre de p r o j e t s  q u ' i l  s e r a i t  u t i l e  
de m e t t r e  en oeuvre.  S i  l ' o n  cons idè re  un domaine donné dans un pays donné, 
on peu t  imag ine r  l e s  s i t u a t i o n s  su i van tes :  
i )  La c a p a c i t é  de recherche dans l e  domaine en q u e s t i o n  e s t  bonne, a i n s i  
que 1  ' a i d e  f i nanc iè re ;  l e  CRDI d o i t  donc i n c i t e r  l e s  chercheurs  du pays 
a c o n s t i t u e r  des réseaux avec l e s  chercheurs  des pays v o i s i n s  don t  l a  
c a p a c i t é  de recherche e s t  f a i b l e .  
i i )  Le s e c t e u r  de l a  recherche e s t  a c t i f ,  mais  l e s  l i e n s  avec l e  processus 
d ' é l a b o r a t i o n  de p o l i t i q u e s  s o n t  f a i b l e s ;  l e s  e f f o r t s  du C R D I  d o i v e n t  donc 
p o r t e r  s u r  1  ' o r g a n i s a t i o n  e t  pe rmet t re ,  g râce  à une a i d e  f i n a n c i è r e  minime, 
de suppr imer  ce décalage e n t r e  l a  recherche  e t  l ' é l a b o r a t i o n  des p o l i -  
t i q u e s .  Il p o u r r a i t  éven tue l l emen t  p a r t i c i p e r  à l ' o r g a n i s a t i o n  d ' u n  
a t e l i e r  â c e t t e  f i n .  
i i i )  La c a p a c i t é  de recherche e s t  bonne mais, 3 cause de l a  con jonc tu re  économique, 
l e s  moyens f i n a n c i e r s  ne pe rme t t en t  pas d ' e n t r e p r e n d r e  l e s  é tudes nécessai res;  
l e  C R D I  d o i t  donc se donner pour  m i ss i on  d ' a p p o r t e r  son a i de  f i n a n c i è r e  aux 
p r o j e t s  don t  on a  reconnu l ' i n t é r ê t .  
i v )  La c a p a c i t é  de recherche e s t  f a i b l e  e t  aucun p r o j e t  n é c e s s i t a n t  des 
subven t ions  n ' a  é t é  mis s u r  p i e d .  La tâche  du CRDI e s t  donc d ' o r g a n i s e r  
une f o rma t i on  accé lérée,  d ' é l a b o r e r  des p r o j e t s  de l a  Phase 1  ( a y a n t  un 
nombre d ' o b j e c t i f s  1  i m i t é ) ,  de f o u r n i r  1  a  documentat ion nécessai  r e  e t  
d ' o r g a n i s e r  des v i s i t e s  e t  des a t e l i e r s  d 'échange e t  d ' é l a b o r a t i o n  de 
p r o j e t s .  
11 va sans d i r e  que l a  D i v i s i o n  e s t  p résen te  dans un t r o p  grand nombre 
de pays e t  de rég ions  pour f a i r e  p a r t o u t  des études de ce genre q u i  s o i e n t  
compl ë tes  ; c  ' e s t  pourquoi e l  1  e  a t t e n d  beaucoup des renseignements que peuvent 
l u i  appor te r ,  e n t r e  au t res ,  l e s  p r o j e t s  en cours e t  l e s  mises à j o u r  q u i  
s  'ensu i  vent ,  l e s  v i s i t e s  d 'organismes de son personnel  en déplacement, a i n s i  
que d ' a u t r e s  sources d ' i n f o rma t i on .  De p lus ,  l e s  d i ve rses  u n i t é s  de l a  
D i v i s i o n  o n t  c o n s t i t u é ,  avec l e s  années, de t r è s  longues l i s t e s  d 'adresses 
e t  de personnes ressources dans l e  monde e n t i e r ,  e t  e l l e s  son t  de p l u s  en 
p l  us nombreuses a d i f f u s e r  r égu l  igrement  des i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  a c t i v i t é s  
du CRDI q u i  se rappo r ten t  a l e u r  domaine. Le t o u t  s ' i n s c r i t  en complément 
des communiqués d ' o r d r e  p l u s  généra l  du CRDI. Le personnel  de l a  D i v i s i o n  
p a r t i c i p e  également de façon assez a c t i v e  aux t r avaux  d ' a s s o c i a t i o n s  profes-  
s i o n n e l l e s  e t  de réseaux de recherche i n t e r n a t i o n a u x  e t  il e s t  p résen t  aux 
grandes réunions i n t e r n a t i o n a l e s  où il a  l ' o c c a s i o n  de r e n c o n t r e r  un grand 
nombre de savants  du Tiers-Monde. Toutes ces a c t i v i t é s  donnent l i e u  a une 
grande q u a n t i  t é  de documents de recherche,  de d é c l a r a t i o n s  de p o l i t i q u e ,  de 
p r o p o s i t i o n s  e t  de demandes d ' i n f o r m a t i o n .  Les anc iens  de l a  D i v i s i o n  es t imen t  
a env i r on  un p i e d  cube l e  volume de correspondance r e ç u  chaque semaine! Souvent, 
l e s  p r o j e t s  commencent par  une l e t t r e  ou un e n t r e t i e n  p r i v é ,  p u i s  1  ' é l a b o r a t i o n  
s u i t  d ive rses  étapes, comme nous a l l o n s  l e  v o i r .  
- Une f o i s  que l e  b i e n  fondé d ' u n  p r o j e t  donné e s t  admis, de q u e l l e  façon 
l a  D i v i s i o n  l e  f o r m u l e - t - e l l e ?  
Une f o i s  qu ' on  en a  d é f i n i  l e  b i e n  fondé, il e x i s t e  d ive rses  façons de 
f o rmu le r  un p r o j e t .  V o i c i  un exeriiple type:  
i ) A p a r t i r  des idées  énoncées dans une p remiè re  l e t t r e  ou r e c u e i l 1  i e s  au 
cours  de rencon t res  avec des chercheurs  du pays, l ' a d m i n i s t r a t e u r  de programme 
c o n s u l t e  ses co l l ègues  de l a  D i v i s i o n  pour  o b t e n i r  des renseignements 
complémentaires s u r  1 'organisme, s u r  l e s  a u t r e s  p r o j e t s  e x i s t a n t  dans l a  
r é g i o n  ou a i l l e u r s ,  e t  s u r  l e s  fonds e t  l e  personnel  dont  l ' o r g a n i s m e  peu t  
d i spose r  pour  mener a b i e n  l e  p r o j e t .  
i i )  S i  l e  personnel  e t  l e s  ressources  f i n a n c i è r e s  son t  s u f f i s a n t s  ou peuvent 
ê t r e  programmés pour  1 'année f i n a n c i e r e  s u i  vante,  1 ' a d m i n i s t r a t e u r  de programme 
f a i t  r é d i g e r  une p r o p o s i t i o n  p l u s  d é t a i l l é e .  Souvent, on f o u r n i t  des d i r e c t i v e s  
concernant  l e s  s u j e t s  d ' é t ude  q u i  d o i v e n t  f i g u r e r  dans l a  p r o p o s i t i o n ,  du mode 
d ' é tab l i s semen t  du budget, e t  a u t r e s .  
i i i )  Après r écep t i on ,  l a  p r o p o s i t i o n  e s t  ana lysée p a r  des s p é c i a l i s t e s  q u a l i f i é s  
e t  p a r  l e  personnel  r é g i o n a l ,  p a r f o i s  avec l ' a i d e  d ' u n  i n g é n i e u r - c o n s e i l  compétent 
dans l e  domaine. Pu i s  on é c r i t  aux chercheurs  pou r  o b t e n i r  p l u s  de renseignements 
e t  l e u r  f a i r e  p a r t  de nos commentaires. 
i v )  A c e t t e  étape, des mesures s o n t  p r i s e s  pour  qu 'une  personne du Centre  a i l l e  
d i r ec temen t  r end re  v i s i t e  aux chercheurs  i n t é r e s s é s .  Lorsque 1 ' o r g a n i  sme e s t  
t r è s  connu e t  que l e s  problèmes s o n t  d ' o r d r e  techn ique  e t  p ropres  a l a  p r o p o s i t i o n ,  
on peu t  i n v i t e r  l e s  chercheurs a se r end re  (aux f r a i s  du Cent re )  a un bureau 
r é g i o n a l  ou a Ottawa. C ' e s t  généralement a ce moment qu ' on  f i n i t  de m e t t r e  
au p o i n t  l a  p r o p o s i t i o n .  
v )  111 r e v i e n t  a l ' a d m i n i s t r a t e u r  de programme de p répa re r  l e  résumé de p r o j e t .  
L ' o b j e t  de ce résumé e s t  de donner l e s  vues du CRDI quant  aux o b j e c t i f s  généraux 
du p r o j e t .  On y t r o u v e  souvent des express ions  t e l l e s  que " a c q u é r i r  des connais-  
sances dans.. . ", " a c c r o î t r e  1  a  c a p a c i t é  de recherche dans 1 e domaine. . . " ou 
"communiquer des r é s u l t a t s  aux c o n s e i l l e r s  en p o l i t i q u e " .  E l l e s  r e f l ë t e n t ,  
b i e n  sûr ,  l e  vocabu la i r e  e t  l e  p o i n t  de vue du Centre.  Les chercheurs - 
eux-mêmes se 1 i m i t e n t  souvent, dans l e u r s  p r o p o s i t i o n s ,  à des o b j e c t i f s  p l  us 
concre ts  e t  t a n g i b l e s ,  hab i t ue l l emen t  exposés sous forme d 'hypothgses,  ques t ions  
de recherche, séminai res e t  a u t r e s  éléments f i g u r a n t  dans l e  résumé de p r o j e t  
du CRDI dans l e s  sec t i ons  " o b j e c t i f s  spéciaux",  "méthodologie" ou " f o rma t i on " .  
Ce document permet a i n s i  de n o r m a l i s e r  l e  vocabu la i r e  u t i  1  i s é  pa r  l e  Consei l  
e t  l e s  chercheurs locaux.  
- Dans q u e l l e  mesure l a  D i v i s i o n  l a n c e - t - e l l e  e t  r é a l i s e - t - e l l e  des t r avaux  
de recherche, e t  dans q u e l l e  mesure répond -e l l e  à des demandes de 
1 ' e x t é r i e u r ?  
A i n s i  que nous l ' a v o n s  i n d i q u é  aux p o i n t s  4a e t  4b c i -dessus,  l a  D i v i s i o n  
e s t  conjo in tement  responsable avec l e s  groupes de chercheurs des PMA du lancement 
d ' un  grand nombre des . p r o j e t s  q u ' e l  l e  met au p o i n t .  Par con t re ,  l e  personnel de 
l a  D i v i s i o n  ne p a r t i c i p e  que rarement,  v o i r e  jamais ,  Zi l a  recherche. Ce n ' e s t  
pas f a u t e  d ' i n t é r ê t ,  mais p l u t ô t  parce  que l e  temps e t  l e s  i m p é r a t i f s  du 
t r a v a i l  ne l e  permet ten t  pas. Pour l u i ,  son r ô l e  e s t  d ' a i d e r  à l a  c r é a t i o n  
de c o n d i t i o n s  permet tan t  a d ' a u t r e s  de f a i r e  de l a  recherche.  De p lus ,  compte 
t enu  du peu de capac i tés  e t  de ressources don t  il dispose,  il d o i t  accorder  l a  
p r i o r i t é  aux besoins des chercheurs des PMA. 11 s ' e n s u i t  que l e  personnel de 
l a  D i v i s i o n  ne répond presque exc lus ivement  qu 'aux demandes e t  i n i t i a t i v e s  
de 1 'extér ieur .  * 
Même s ' i l  arrive rarement q u ' i l  participe directement â l a  collecte e t  
8 1 'analyse des renseignements de base, l e  personnel d u  Centre joue souvent 
u n  rôle t r è s  important 8 d'autres  niveaux de la  recherche. Ce rôle 
consiste généralement a coordonner e t  corriger 1 es rapports de recherche, 
en part icul ier  ceux d o n t  la préparation a é té  confiée a plusieurs équipes, 
a f a i r e  des études bibliographiques u t i l e s  aux chercheurs des PMA, e t  a 
rédiger des rapports perspectifs sur 1 'avancement de l a  recherche, sur l e s  
lacunes e t  les  pr ior i tés .  A l a  Division, non'ibreux sont l e s  exenpiples de ce 
genre de travaux. Le Centre apporte ainsi  une contribution directe  aux 
travaux menés dans un  domaine donné, e t  ce t te  contribution qui,  dans u n  
sens, se rattache de près a l a  recherche, apporte u n  certain confort 
psycho1 ogique e t  i  ntel lectuel a u n  personnel d o n t  1 e travai 1 quotidien 
e s t  dominé par des tâches ingrates pour lesquelles i l  e s t  en f a i t  nettement 
surqual i f i é .  
5. Sur quels c r i t è re s  se base-t-on pour re ten i r  ou r e j e t e r  une proposition 
de projet? 
La Division respecte les  c r i t è re s  généraux é t ab l i s  par l e  Centre. 
Cependant, i l  lui  arrive d ' in te rpré ter  ces c r i t è re s  de façon 8 t en i r  compte 
* Le problème e s t  l e  suivant: au bout du compte, l e  personnel de la  Division 
risque de perdre ses propres capacités sur l e  plan de l a  recherche. Une 
des raisons pour lesquelles i l  e s t  t r è s  attaché à de réel les  possibi l i tés  
de congé sabbatique t i e n t  au f a i t  que de t e l s  congés lui  permettent de 
ra f ra îch i r  ses connaissances en recherche sans ê t r e  obligé de démissionner 
du Centre. 
des c a r a c t é r i s t i q u e s  propres au domaine des études s u r  l a  po l  i t i q u e  en 
sc iences s o c i a l e s .  
i ) P r i o r i  t é  au n iveau  n a t i o n a l .  Dans de nombreux pays, l a  p r i o r i t é  
accordée aux d i v e r s  aspects  de c e t t e  p o l i t i q u e  e s t  d i f f é r e n t e  se lon  l e s  
persorines à q u i  1  ' on  s 'ad resse .  L ' o b j e c t i f  de l a  D i v i s i o n  n ' e s t  pas de 
s ' i d e n t i f i e r  à t e l  ou t e l  p o i n t  de vue i d é o l o g i q u e  ou p a r t i s a n ,  mais de 
s o u t e n i r  l e s  t r avaux  de recherche q u i  p e r m e t t r o n t  de résoudre  l e s  problëmes 
de t ous .  A i n s i ,  nous avons p a r f o i s  f i n a n c é  des t r a v a u x  s u r  un même s u j e t  
e n t r e p r i s  p a r  p l u s  d ' u n  groupe dans un même pays. 
i i )  Recherche appl iquée.  La D i v i s i o n  f a v o r i s e  l e s  p r o j e t s  q u i  au ron t  des 
e f f e t s  d i r e c t s  s u r  l e  développement e t  s u r  l ' é l i m i n a t i o n  de l a  pauvre té .  
Mais, comme l a  D i v i s i o n  n ' i n t e r v i e n t  pas dans l a  mise au p o i n t  de l a  
t e c h n o l o g i e  au s e r v i c e  du développement, l e  t e r n e  "app l iquée"  a  p e u t - ê t r e  
un sens p l u s  l a r g e  que dans c e r t a i n e s  a u t r e s  d i v i s i o n s .  Par  exemple, on 
s ' e s t  aperçu que l e s  études q u i  nous a i d e n t  à mieux comprendre l e  processus 
de développement e t  de sous-développement f o n t  souvent  c r ~ e l l e m e n t  d é f a u t  
ca r ,  sans e l l e s ,  l e s  organismes de développement e t  l e s  c o n s e i l l e r s  l ocaux  
son t  incapab les  de d i agnos t i que r  l e s  programmes q u ' i  1  f a u t .  A i n s i ,  1  a  
D i v i s i o n  s o u t i e n t  p a r  exemple l e s  é tudes p o r t a n t  s u r  l a  t e c h n o l o g i e  a g r i c o l e ,  
s u r  l e s  i n t e r a c t i o n s  en zones semi -a r ides  e n t r e  l e s  nomades e t  l e s  paysans 
séden ta i res ,  s u r  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e  systëme d ' é d u c a t i o n  e t  l e  marché du 
t r a v a i l ,  e t c .  De p l u s ,  l a  D i v i s i o n  f i n a n c e  des études d ' é v a l u a t i o n  de 
p r o j e t s  de développement, a f i n  de d é c e l e r  l e u r s  p o i n t s  f o r t s  e t  l e u r s  
lacunes.  P a r f o i s ,  e l l e  f i nance  des p r o j e t s  p i l o t e s  ( p a r  exemple, su r  l e s  
nouveaux systëmes d'enseignement)  e t  l e u r  é v a l  u a t i o n ,  mais  , d '  une façon  
généra le ,  e l l e  s ' a t t a c h e  au ren fo rcement  des a c t i v i t é s  de recherche app l iquée  
concernant l e s  p r o j e t s  de développement subvent ionnés par  l e s  gouvernements, 
l e s  organismes d ' a i d e  b i l a t é r a u x ,  l e s  banques i n t e r n a t i o n a l e s  e t  p a r  t o u t e  
a u t r e  source semblable. Les subvent ions ne son t  a proprement p a r l e r  pas 
dest inées aux p r o j e t s  p i l o t e s  mêmes. De c e t t e  f a ç o n S . l a  D i v i s i o n  e s t  en 
mesure de f i n a n c e r  un grand nombre de p r o j e t s  touchant  de nombreux au t res  
organismes q u i  n ' o n t  pas l a  s t r u c t u r e  nécessa i re  pour éva lue r ,  m e t t r e  en 
oeuvre e t  f i n a n c e r  des t ravaux  de recherche.  
i i i )  Format ion e t  capac i t é  de recherche. La D i v i s i o n  a accordé une a t t e n t i o n  
t o u t e  p a r t i c u l i è r e  a ces c r i t è r e s .  Chacun s a i t  que l a  D i v i s i o n  verse une 
p a r t  impo r tan te  des subvent ions que l e  Centre a t t r i b u e  a des t ravaux  
p r é l i m i n a i r e s  aux p r o j e t s ,  r é a l i s é s  du ran t  l e s  p r o j e t s ,  r e l i é s  a un p r o j e t  
ou q u i  y f o n t  s u i t e .  Un grand nombre de p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n  donnent 1  i e u  
3 des séminai res e t  des a t e l i e r s  o rgan isés  p a r  l e  personnel  de l a  D i v i s i o n  
pour  amél i o r e r  l e s  compétences en m a t i è r e  de recherche. Cer ta ines  des 
subvent ions accordées p a r  l a  D i v i s i o n ,  en p a r t i c u l i e r  dans l e  CGne sud de 
l 'Amér i que  l a t i n e  e t  en A f r i q u e  occ iden ta le ,  o n t  é t é  a t t r i b u é e s  li des 
i n s t i t u t i o n s  e t  a v a i e n t  pour b u t  de l e s  a i d e r  8 m a i n t e n i r  l e u r  capac i t é  
de recherche e t  même li 1 'amél i o r e r  malgré une con jonc tu re  d i f f i c i l e .  
i v )  Les au t res  c r i t è r e s  re tenus pa r  l e  Centre son t  appl  iqués  de l a  même 
façon  que dans l e s  a u t r e s  d i v i s i o n s .  On suppose p a r  exemple que tous  l e s  
p r o j e t s  recommandés p résen ten t  des o b j e c t i f s  c l a i r e m e n t  d é f i n i s ,  une bonne 
méthodolog ie  e t  ob t i ennen t  s u r  p l a c e  une a i d e  f i n a n c i è r e  q u i  correspond 
aux ressources 1 oca l  es d i s p o n i b l e s .  
6. - A que ls  mécani smes i n t e r n e s  l a  D i v i s i o n  a - t - e l  l e  recours  pour é v a l u e r  
e t  r e v o i r  ses a c t i v i t e s  a i n s i  que l e s  programmes e t  p r o j e t s  auxquels 
e l l e  p a r t i c i p e ?  
- A que ls  mécanismes l e  Centre f a i t - i l  appel  pour  é v a l u e r  de façon 
r é g u l i è r e  l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n ?  
La réponse se t r o u v e  aux ques t ions  5, 7 e t ,  dans une c e r t a i n e  mesure, 
â l a  ques t i on  8. On se r e p o r t e r a  auss i  a l ' a n n e x e  F a i n s i  qu ' aux  premiers  
documents envoyes au Comité d ' é tude  l e  22 mars 1984. 
7. - Que ls  c r i t é r e s  u t i l i s e - t - o n  pour  éva lue r  l a  q u a l i t é  des programmes e t  
des p r o j e t s ?  P o r t e n t - i l s ,  p a r  exemple, s u r  1  ' u t i l i t é  des r é s u l t a t s ,  
s u r  l a  format ion,  s u r  l e  renforcement de l a  communauté s c i e n t i f i q u e ,  
s u r  l a  necess i t é  sur  des t ravaux  de recherche ou des a c t i v i t é s  connexes 
p l u s  poussés, e t  s u r  l a  g e s t i o n  de p r o j e t ?  
- A quel  moment l a  D i v i s i o n  d é c i d e - t - e l l e  d ' a r r ê t e r  de subvent ionner  un 
programme? E x i s t e - t - i l  pour  c e l a  des c r i t é r e s  b i e n  d é f i n i s ?  
- La D i v i s i o n  d i s p o s e - t - e l l e  de c r i  t é r e s  b i e n  d é f i n i s  pour  déc ide r  s i  
e l l e  d o i t  f i n a n c e r  une deuxième phase ou même davantage? 
La D i v i s i o n  dans son ensemble n ' a  pas é t a b l i  de l i s t e  de c r i t è r e s  
l u i  pe rme t t an t  d ' é v a l u e r  l a  qua1 i t é  des programmes e t  des p r o j e t s ,  e t  l e s  
c r i t è r e s  peuvent d i f f é r e r  se l on  l e s  programmes même s ' i l  e x i s t e  des moyens 
généraux pour  j u g e r  un processus de recherche  e t  ses r é s u l t a t s .  Que ces 
c r i t è r e s  s o i e n t  f a c i l e s  a u t i l i s e r  e s t  une a u t r e  ques t i on .  11 e s t  souvent 
t r è s  d i f f i c i l e  de mesurer l a  q u a l i t é  des r é s u l t a t s  de t r a v a u x  de recherche,  
e t  encore p l u s  d i f f i c i l e  de mesurer l a  q u a l i t é  du processus de recherche même. 
11 e s t  t o u j o u r s  p o s s i b l e  de dénombrer l e s  jeunes chercheurs  q u i  o n t  e t é  formes 
ou l e s  l i v r e s  e t  monographies q u i  o n t  é t é  p l ~ b l i é s ,  mais il e s t  beaucoup moins 
a i s é  de s a v o i r  s i  ce que l ' o n  a a p p r i s  s u r  l a  dynamique de l a  c ro issance  dé- 
mographique, s u r  1 'enseignement, s u r  1 ' app ren t i s sage  ou 1 ' a d o p t i o n  de n o u v e l l e s  
t echno log ies ,  a permis d 'amél i o r e r  concrètement 1 ' e x i s t e n c e  des p o p u l a t i o n s  
des pays en développement. 
L ' un des c r i t è r e s  impo r tan t s  auxquels  nous nous r é f é r o n s  e s t  1 ' u t i  1 i t é  
des connaissances acquises g râce  aux t r avaux  de recherche.  L ' u t i l i t é  p e u t  
se d é f i n i r  de d i v e r s e s  façons.  Les recherches o n t - e l  l e s  permis de mieux 
c e r n e r  l e s  problèmes é t u d i é s ?  Ont -e l  l e s  permis  de t r o u v e r  de nouvel  l e s  
s o l u t i o n s  ou d ' a m é l i o r e r  l e s  programmes en cours?  O n t - e l l e s ,  p a r  r a p p o r t  
a d ' a u t r e s  cen t res  ou d ' a u t r e s  pays, davantage permis  de con f i rme r  ou de 
r e m e t t r e  en q u e s t i o n  c e r t a i n e s  n o t i o n s  acquises a propos du processus de 
développement? Les connaissances acquises o n t - e l  l e s  permis de mieux o r i e n t e r  
l a  recherche e t ,  a i n s i ,  de l i m i t e r  l e  champ des t r a v a u x  nécessa i res  pou r  
résoudre  des problèmes souvent t r è s  complexes? 
II e s t  un c r i t è r e  t o u t  auss i  i m p o r t a n t  - s i n o n  p l u s  i m p o r t a n t  - pour  
mesurer l a  q u a l i t é  des programmes e t  des p r o j e t s :  dans que l  l e  mesure o n t - i l s  
permis  aux chercheurs  d ' a c c r o î t r e  l e u r s  compétences en recherche,  q u ' i l  
s 'ag isse  de déf in i r  les  problëmes a étudier ,  de mettre au  point de bonnes 
méthodes de recherche, d'analyser les données recuei l l ies  ou d ' in terpré ter  
1 es résul tats?  
La qual i té  des travaux peut résul te r  d'une formation académique e t  
reconnue ou d ' u n  apprentissage moins classique, par la  pratique; mais, à l a  
Division, nous sommes fermement convaincus que l e s  compétences acquises au 
cours du processus de recherche constituent souvent u n  résu l ta t  plus 
irriportant, quoique peut-être plus d i f f i c i l e  a mesurer, que l e s  résul tats  
de 1 a recherche. Ce1 a n ' e s t  pas sans rapport avec 1 ' idée sel on 1 aquel l e  
l a  Division, s i  e l l e  parvient difficilement a connaître l e  nombre de 
chercheurs a c t i f s ,  peut par contre inf luer  sur l e  nombre de ceux qui 
décident de s 'or ienter  vers l a  recherche. 
Autre c r i t è re ,  plus large mais souvent tout aussi important: dans 
quelle mesure l e  projet de recherche, ou simplement l e  soutien du centre 
responsable de l a  recherche, a - t - i l  renforcé, enrichi ,  ou tout au moins 
amél ioré l e  mil ieu de la  recherche en sciences sociales,  permettant ainsi 
l a  remise en question de la politique sociale e t  de ses conséquences? Dans 
beaucoup de pays, du f a i t  de 1 a pauvreté ou de 1 'oppression, seul es des 
subventions extérieures comme cel les  du Centre permettent aux sciences 
sociales de survivre. Dans d 'autres ,  notre aide a permis d'accroître l e  
norribre d '  inst i tut ions e t  de chercheurs, de d ivers i f ie r  l e s  méthodes d'étude 
des problèmes e t  d 'é la rg i r  l e s  perspectives, ou de renforcer les  l iens entre 
les  chercheurs, l e s  praticiens e t  les  décisionnaires. 11 faut voir l a  des 
conséquences importantes de l a  recherche ainsi que des moyens intéressants 
de juger de sa valeur. 
Pour ce qu i  e s t  des c r i t ë r e s  u t i l i s é s  pour  des déc i s i ons  p l u s  
p a r t i c u l  i ë r e s ,  s o i t  1 ' i n t e r r u p t i o n  de 1 ' a i d e  ou son m a i n t i e n  pour  des 
phases u l t é r i e u r e s  du p r o j e t ,  i l s  son t  p e u t - ê t r e  p l u s  f a c i l e s  à d é f i n i r .  
21 e s t  r a r e  que des p r o j e t s  s o i e n t  annulés; c e l a  se p r o d u i t  généralement 
quand l e s  chercheurs désignés au dépa r t  s ' e n  von t  ou son t  remplacés pa r  
des personnes peu compétentes, 1 orsque 1 es i n s t i  t u t i o n s  d i s p a r a i s s e n t  ou 
que l e s  sources de financement l o c a l  son t  coupées, ou encore que l e  Centre,  
malgré son i n s i s t a n c e ,  ne p a r v i e n t  pas ti o b t e n i r  des r a p p o r t s  s u r  1 'avancement 
des t ravaux .  Pour déc ider  s i  l ' o n  d o i t  f i nance r  une deuxieme phase de p r o j e t  
ou des t r avaux  p l u s  pousses, on se r é f ë r e  t a n t  aux c r i t ë r e s  c i -dessus qu 'au  
dynamisme de l ' i n s t i t u t i o n  en cause ou du processus de recherche.  L ' é v o l u t i o n  
de 1 ' i n s t i t u t i o n  rend-e l  l e  s o u h a i t a b l e  l a  p o u r s u i t e  de 1 ' a i d e ?  Lès chercheurs 
t i r e n t - i l s  encore des connaissances de l e u r s  t r avaux  e t  o n t - i l s  encore un 
p o t e n t i e l  ti developper? Peut-on a t t e n d r e  des f u t u r s  t r avaux  des découvertes 
e t  des p o s s i b i l i t é s  d ' a p p l i c a t i o n  encore p l u s  u t i l e s ?  Le cadre dans l e q u e l  
se f a i t  l a  recherche e s t - i l  encore t r o p  f r a g i l e  ou t r o p  fragmenté pour  que 
l ' o n  pu isse  i n t e r r o m p r e  l ' a i d e ?  
La D i v i s i o n  d o i t  é t u d i e r  soigneusement sous q u e l l e  forme l ' a i d e  va se 
pou rsu i v re ,  e t  s ' e f f o r c e r  de l ' a d a p t e r  aux changements q u i  se p rodu i sen t  
dans 1 ' i n s t i t u t i o n ,  s e l o n  que 1 'on passe de p e t i t s  ti de grands p r o j e t s ,  de 
p r o j e t s  ti des prograrnines, de t ravaux  de recherche i s o l é s  ti des t ravaux  
f a i s a n t  p a r t i e  d ' un  réseau ou d ' un  programme c o o p é r a t i f ,  ou se lon  que 1 ' o n  
v i s e  3 amel i o r e r  1 a capac i t é  de recherche ou 3 accroOtre l e  champ des 
connaissances. Ce son t  13  t o u t e s  l e s  o p t i o n s  que nous pouvons e t  que nous 
devons prendre en cons idé ra t i on ,  mais e l  l e s  e x i g e n t  que 1 'on  connaisse 
p a r f a i  tement l e s  personnes e t  l e s  i n s t i t u t i o n s  concernées e t  l e s  c o n d i t i o n s  
dans l e s q u e l l e s  s ' e f f e c t u e  l a  recherche, e t  e l l e s  n é c e s s i t e n t  énormément 
de temps pour f a i r e  correspondre l e s  besoins mani festés aux ressources du 
Centre.  
8. Que ls  e f f e t s  e t  q u e l l e  u t i l i t é  o n t ,  j u s q u ' â  p résen t ,  eus l e s  a c t i v i t é s  
de l a  D i v i s i o n  dans l e s  domaines su i van t s :  
- renforcement  de l a  communauté s c i e n t i f i q u e  du Tiers-Monde 
- progrës économiques des rég ions  en développement 
- é v o l u t i o n  s o c i a l e  
- renforcement  des i n s t i t u t i o n s  
- c o o r d i n a t i o n  de 1  a  recherche i n t e r n a t i o n a l e  
- coopéra t ion  e n t r e  l e s  rég ions  i n d u s t r i a l i s é e s  e t  l e s  rég ions  en 
développement 
- p a r t i c i p a t i o n  des s p é c i a l i s t e s  des sc iences s o c i a l  es du Canada 
e t  d ' a u t r e s  pays. 
Pour p l u s i e u r s  ra isons ,  il e s t  t r ë s  d i f f i c i l e  de j u g e r  de 1  ' i n f l u e n c e  
de l a  DSSo dans l e s  pays en développement. 
En p remier  l i e u ,  l e s  c o n d i t i o n s  o n t  tendance a changer rapidement dans l e s  
pays 7es p l u s  dé favo r i sés  sous l ' e f f e t  des c r i s e s  économiques e x t é r i e u r e s  ou 
de remaniements po l  i t i q u e s  i n t e r n e s :  c e l a  s i g n i f i e  que l e s  p r o j e t s  l e s  mieux 
conçus, fondés s u r  des c o n s u l t a t i o n s  sér ieuses  avec l e s  d é c i s i o n n a i r e s  du moment 
e t  é laborés  en f o n c t i o n  de problèmes j ugés  a l o r s  comme t r ë s  graves, peuvent un 
j o u r ,  dans une con jonc tu re  économique d i f f é r e n t e ,  ê t r e  abandonnés p a r  l e s  
nouveaux déc i s i onna i res .  En second l i e u ,  l e s  problëmes q u i  se posent  aux 
pays en développement sont,  pour  l a  p l u p a r t ,  t r ë s  complexes, d i f f i c i l e s  8 
résoudre e t  n é c e s s i t e n t  souvent de longues années de recherche pour ê t r e  
bien compris. ( O n  pensera par exemple à 1 'écologie du Sahel, où l e  cycle 
des pluies conduit a 1 'adoption de s t ra tég ies  d'adaptation à long terme que 
1 'on ne peut comprendre qu'après une longue période d'analyse e t  de 
contrôle.)  Souvent, l es  décisionnaires ne sont pas prêts à attendre aussi 
longtemps pour prendre des mesures. E t ,  pour f i n i r ,  1 ' inf l  uence de 1 a 
DSSo e s t  d i f f i c i l e  a mesurer parce que l e  rapport entre  l a  recherche en 
sciences sociales e t  les  décisions polit iques adoptées e s t  t r è s  compliqué; 
souvent, l a  recherche peut venir ajouter aux cr i t iques dont f a i t . I J o b j e t  l a  
politique en place, e t  conduire a u n  changement, ce dernier prenant cependant 
une direction quelque peu différente de ce1 l e  qui se dégage des travaux de 
recherche en sciences sociales; ou bien l a  recherche peut avoir des répercussions 
sur l a  façon dont la  co l lec t iv i té  perçoit un  problème donné, e t  peut donc créer 
u n  climat propice a l a  résolution de ce problème. Pour toutes ces raisons, on 
peut émettre les  hypothèses qui suivent. 
Il ne f a i t  aucun doute que les  travaux de l a  Division des sciences sociales 
ont é t é  u t i l e s  a l a  corrimunauté scient i f ique du Tiers-Monde grâce aux subventions, 
au matériel fourni (cornme les  pub1 icat ions)  e t  aux échanges professionnel s dans 
toutes sor tes  de domaines. Ce sont l a  des e f f e t s  fac i les  a mesurer; mais i l  
peut y avoir d 'autres  éléments importants de l ' a i d e  dont l e s  e f f e t s  sont 
d i f f i c i l e s  a évaluer. Par exemple, en Afrique or ien ta le ,  on peut dire  que l e  
soutien apporté par l e  CRDI e s t  notamment d'ordre moral. De nombreuses 
ins t i tu t ions  t rava i l len t  sous pression, e l l e s  sont isolées e t  victimes de la  
préférence accordée par les régimes en place aux consei 1 1  e rs  de 1 'extérieur.  
L ' in té rê t  e t  1 'a t tent ion que porte l e  personnel des programmes d u  CRDI aux 
travaux de ces ins t i tu t ions  améliorent l e  moral des chercheurs e t  par l e  f a i t  
même renforcent l e  sérieux des travaux e t  l a  détermination dont l e s  ins t i tu t ions  
font preuve dans la  communication des résu l ta t s  de recherche aux décisionnaires. 
Mais il e s t  d i f f i c i l e  de s a v o i r  dans q u e l l e  mesure l a  corrimunauté des 
chercheurs s ' e n  t r ouve  renforcée.  Par exemple, t e l l e  i n s t i t u t i o n  peu t  se 
r e s s e n t i r  du dépar t  de chercheurs, mais s i  ces d e r n i e r s  e n t r e n t  dans des 
organismes gouvernementaux - i n s t i t u t s  de recherche de l a  banque c e n t r a l e  
ou a u t r e s  - il peut  s ' ensu i v re ,  en p ra t i que ,  un renforcement de 1  'ensemble 
de l a  communauté s c i e n t i f i q u e .  Il e x i s t e  p e u t - ê t r e  une façon de mesurer 
l e  renforcement  des i n s t i t u t i o n s ;  c ' e s t  de comparer l e  nombre de p r o p o s i t i o n s  
q u ' e l l e s  nous envo ien t  ac tue l lement  - beaucoup p l u s  impo r tan t  q u ' a u t r e f o i s  - e t  
d 'examiner  l e  réseau des organismes de recherche, q u i  e s t  beaucoup p l  us étendu 
qu 'auparavant ,  avec l esque l s  nous sommes en r a p p o r t  un peu p a r t o u t  dans l e  
monde. 
La ques t i on  sans doute l a  p l u s  d i f f i c i l e  e s t  de s a v o i r  q u e l l e  c o n t r i b u t i o n  
nous appor tons aux progrès soc iaux e t  économiques des pays en développement. 
11 e x i s t e  cer ta inement  des p r o j e t s  don t  on p e u t  d i r e  q u ' i l s  o n t  eu des e f f e t s  
d i r e c t s  e t  p o s i t i f s .  M a i l  il peut  auss i  a r r i v e r  que l a  recherche a i t  des 
e f f e t s  n é g a t i f s  t o u t  auss i  impor tan ts .  Par  exemple, en ce  q u i  concerne l e  
p r o j e t  de commerc ia l i sa t ion  du l a i t  au Zimbabwe ( f i n a n c é  pa r  l e  Programme 
d'économie),  1  es chercheurs d é c o u v r i r e n t  , 1  o r s  de l e u r s  échanges avec l e s  
h a b i t a n t s  d 'une  c e r t a i n e  communauté, que 1  ' o r i e n t a t i o n  généra le  s u i v i e  p a r  
l a  Commission de commerc ia l i sa t ion  du l a i t  dans ce pays é t a i t  mauvaise: 
il a donc f a l l u  passer  p l u s  de temps a m e t t r e  s u r  p i e d  une s t r a t é g i e  de 
commerc ia l i sa t ion ,  ce q u i  a  a l l o n g é  l e  d é l a i  d ' e x é c u t i o n  du programne prévu. 
Pour beaucoup de p r o j e t s ,  1  ' o b j e c t i f  l e  p l u s  é v i d e n t  e s t  de r e n f o r c e r  
l a  recherche dans l e s  domaines q u i  posent  l e  p l u s  de problèmes soc iaux e t  
économiques dans l e  pays concerné. B ien  qu 'on  pu isse ,  p a r  l ' é t u d e  success ive 
des p r o j e t s ,  probablement p rouver  que ces t ravaux  o n t  e f f ec t i vemen t ,  pour l a  
p l u p a r t ,  des e f f e t s  p o s i t i f s ,  ce s e r a i t  une grosse e r r e u r  de c r o i r e  que ces 
e f fe t s  sont nécessairement déterminants. Dans l e  secteur économique, par 
exemple, la  Division n'a q u ' u n  rôle relativement l imité dans u n  monde 
dominé par des o'rgani smes dotés de pouvoirs idéologiques e t  financiers 
beaucoup plus importants, comme la  Banque mondiale e t  l e  Fonds monétaire 
international.  Les travaux des chercheurs appuyés par ces organismes sont 
censés avoir des répercussions plus directes  sur l a  politique économique. 
Mais beaucoup de chercheurs des pays en développement se demandent s ' i 1 s 
ont vraiment des e f f e t s  pos i t i f s  sur l a  s i tuat ion économique des régions 
en développement. 
Sur l e  plan de l 'évolution sociale,  une grande part ie  de nos projets 
ont nécessité,  surtout ces dernières annees, une collaboration directe  
avec les  organismes sociaux - .coopératives dans certains pays d 'Afrique, 
e t  divers organismes non gouvernementaux en Afrique e t  a i l l eu r s .  L a  encore, 
s i  1 'on examinait l e s  projets l e s  uns après l e s  autres ,  on pourrait d i r e  
q u ' i l s  ont permis de réduire 1 'analphabétisme, d 'assa in i r  l a  s i tuat ion 
économique e t  d'améliorer la capacité de réponse aux pressions technologiques 
extérieures.  
Quant au renforcement des organismes, l à  aussi l a  Division s ' e s t  efforcée 
d 'accrot t re  l e  rôle de l a  recherche dans l e s  pays en développement, tant  au 
sein des organismes de recherche qu'en dehors. Cependant, l e s  organismes ne 
pourront finalement inf luer  d'une façon soutenue e t  efficace sur l e  contexte 
dans lequel i l s  évoluent que s ' i l s  réussissent a se doter des moyens économiques 
dont i 1 s ont besoi n .  Si 1 'on se réfère a ce cri  t è r e ,  i 1 se peut qu' une certaine 
forme d 'a ide d u  CRDI erripêche en f a i t  l es  organismes de se  consolider en raison 
d'une dépendance des sources de financement extérieures.  C 'est  u n  su je t  qu ' i l  
faudra examiner absolument, en procédant cas par cas, e t  que l 'on  doi t  t r a i t e r  
di f féremment  se l on  qu ' on  se t r o u v e  dans l e  Cône sud de 1  'Amérique l a t i n e  
ou b i e n  en A f r i q u e  ou en As ie .  
En ce q u i  concerne l a  c o o r d i n a t i o n  de l a  recherche i n t e r n a t i o n a l e ,  l e  
C R D I  a, l a  auss i ,  é t é  u t i l e .  Nombreux o n t  é t é  l e s  p r o j e t s  de réseau, e t  l ' o n  
a  permis a un grand nombre de chercheurs  des pays en développement d ' e f f e c t u e r  
des v i s i t e s  d ' é t u d e  auprës d 'organismes d ' a u t r e s  pays. En ou t re ,  l e  CRDI a  
appor té  une a i d e  soutenue aux i n s t i t u t i o n s  n a t i o n a l e s  e t  r é g i o n a l e s  don t  l ' o b j e t  
e s t  de m e t t r e  en c o n t a c t  l e s  chercheurs  e t  de l e u r  pe rme t t r e  de mieux coordonner 
1  eurs  t r avaux .  
On p o u r r a i t  i l l u s t r e r  nombre de ces p o i n t s  en  c i  t a n t  des exemples de 
p r o j e t s .  Nous sommes d ' a i l l e u r s  p r ê t s  a l e  f a i r e  s i  on nous l e  demande. Mais 
ce q u ' i l  f a u t  s u r t o u t  v o i r ,  c ' e s t  que ces ques t i ons  c o n s t i t u e n t  pour  nous des 
s u j e t s  de p réoccupa t ion  permanents, .et  t r è s  impo r tan t s ,  comme c e l a  r e s s o r t  dans 
tous  l e s  résumés de p r o j e t  a i n s i  que dans l e s  é v a l u a t i o n s  e t  dans l a  mise en 
oeuvre même des p r o j e t s .  T o u t e f o i s ,  l e s  conséquences de n o t r e  a c t i o n  r e s t e n t  
t r è s  d i f f i c i l e s  a mesurer; c ' e s t  un problëme auquel  l e  Cen t re  ne s ' e s t  pas 
encore v ra iment  a t taqué .  
9. Que ls  son t  l e s  p l u s  grands succés ou échecs de l a  D i v i s i o n ?  
Le Centre  e t  l a  D i v i s i o n  f i nancen t  des p r o j e t s  q u i  s e r v e n t  1  ' i n t é r ê t  des 
pays du Tiers-Monde; l e  succès de ces p r o j e t s  dépend des b é n é f i c i a i r e s ,  e t  
il e s t  souvent d i f f i c i l e  de j u g e r  s ' i l  y  a  eu r é u s s i t e  ou échec. Il y a  
des p r o j e t s  q u i  peuvent a p p a r a t t r e  comme des échecs, f au te  d ' u n  appui  o f f i c i e l ,  
d ' une  a p p l i c a b i l i t é  immediate ou de r é s u l t a t s  c l a i r s ,  e t  q u i ,  au bou t  de 
quelques années, peuvent se t r a d u i r e  pa r  un succès r e l a t i f .  Pour j u g e r  d ' un  
p r o j e t ,  i 1 f a u t  t o u j o u r s  t e n i r  compte de 1 ' impor tance des r é s u l t a t s  obtenus 
- dans des sec teu rs  p l u t ô t  i n g r a t s  e t  de 1 ' a i d e  appor tée  aux chercheurs  pour  
d é f i n i r  l e u r  sphêre d ' i n t é r ê t ;  c e l a  ne peu t  se f a i r e  q u ' a u  terme d 'une  
pé r i ode  assez longue. On peu t  t o u j o u r s  c i t e r  un c e r t a i n  nombre de p r o j e t s  
ayan t  abou t i  ou échoué, mais, il e s t  a l o r s  p l u s  f a c i l e  de p o r t e r  ce genre de 
jugement en se r é f é r a n t  a ce q u i  se passe au Cent re  qu ' en  se basant s u r  des 
cons i  d é r a t i o n s  généra les su r  l e  développement. Pour p o r t e r  un jugement, i 1 
fau t  o b t e n i r  l ' a v i s  des b é n é f i c i a i r e s  e t  des na t ionaux ,  mais auss i  des 
a d m i n i s t r a t e u r s  de programme. 
S i  1 'on examine c e t t e  q u e s t i o n  d 'une  f açon  d i f f é r e n t e  e t  moins absolue, 
en ne cons idé ran t  que l e s  v a r i a b l e s  don t  l e  Cen t re  a l a  r e s p o n s a b i l i t é ,  l e  
succës d ' u n  p r o j e t  peu t  se j u g e r  à deux n iveaux :  premiêrement, souplesse e t  
c a p a c i t é  de réponse du Centre, e t ,  en d e r n i e r  r e s s o r t ,  v e r d i c t  du Conse i l  
des gouverneurs e t  de 1 ' admi n i  s t r a t i  on i n t e r n e  du Centre; deuxiëmement, 
é v a l u a t i o n  e t  d é c i s i o n  de l a  D i v i s i o n  seu le .  Dans ce d e r n i e r  cas, l e  
changement l e  p l u s  impo r tan t  concerne l e  r ô l e  de l ' a d m i n i s t r a t e u r  de 
programme. 
Le Conse i l  des gouverneurs a, avec r a i s o n ,  i n s i s t é  s u r  l a  n é c e s s i t é  
d'amél i o r e r  l a  recherche e t  d ' a i d e r ,  a u t a n t  que poss ib l e ,  l e s  b é n é f i c i a i r e s  
% e x p l o i t e r  l e s  r é s u l t a t s  de l a  recherche. Dans l e s  deux cas, il f a u t  a v o i r  
une t r ê s  bonne connaissance de l a  recherche e t  du p r o j e t ,  q u i  ne peu t  ê t r e  
acqu ise  qu ' en  p renan t  l e  temps de r e n c o n t r e r  l e  chercheur.  Nous pensons que, 
au cours  de l ' e x é c u t i o n  du p r o j e t ,  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  de programme d o i v e n t  
non seulement en c o n t r ô l e r  l e  déroulement en t a n t  que rep résen tan t s  du 
Centre  ( c ' e s t - a - d i r e  v e i l l e r  â l a  bonne u t i l i s a t i o n  des ressources f o u r n i e s )  
mais auss i  a s s i s t e r  l e s  chercheurs  en ce q u i  a  t r a i t  aux l e c t u r e s ,  a l a  
f o rma t i on ,  aux b i b l i o g r a p h i e s  nécessa i res  a i n s i  qu 'aux  a u t r e s  aspects  de 
1  ' a i d e  a l a  recherche; une f o i s  l a  recherche te rminée ,  i l s  d o i v e n t  v e i l l e r  
a ce que l e s  r é s u l t a t s  en s o i e n t  p u b l i é s  e t  d i f f u s é s  dans l e  pays e t  a 
1  ' é t r a n g e r .  A mesure que l e s  ressources du Cent re  e t  l a  demande de subven t ion  
c r o i s s e n t ,  il d e v i e n t  de p l u s  en p l u s  i m p o r t a n t  de conna r t r e  l e s  r é s u l t a t s  
des recherches a n t é r i e u r e s  s i  l ' o n  v e u t  f a i r e  un c h o i x  ra isonné ,  mais c ' e s t  
auss i  de p l u s  en p l u s  d i f f i c i l e  a cause de l a  r e s p o n s a b i l i t é  q u ' a  l ' a d m i n i s t r a t e u r  
de programme dans l e  p r o j e t .  Pour beaucoup de membres de l a  D i v i s i o n ,  l e  c h o i x  
d ' u n  a d m i n i s t r a t e u r  a t t i t r é  a l a  p l a c e  d ' u n  s p é c i a l i s t e  b i e n  informé d o n n e r a i t  
l i e u  a des échecs e t  des décep t ions ,  non seulement parce  qu ' un  t e l  changement 
i m p l i q u e r a i t  l e  rec ru tement  d ' une  personne ayan t  des compétences d i f f é r e n t e s  - 
l e  t r a v a i  1  é t a n t  e f f ec t i vemen t  d i f f é r e n t  - mais pa rce  q u ' i l  ne p e r m e t t r a i t  pas 
davantage de g a r a n t i r  une a i d e  permanente e t  p ro longée  corrime c e l l e  d o n t  o n t  
beso in  l e s  équipes de chercheurs .  En ce sens, l e s  s p é c i a l i s t e s  du Centre  
e s t i m e n t  que, dans l a  p l u p a r t  des cas, l e u r  a i d e  ne p a r v i e n t  pas a ê t r e  
auss i  e f f i c a c e  qu ' e l  l e  l e  p o u r r a i t .  
Parmi l e s  p r o j e t s  dont  on p o u r r a i t  d i r e  q u ' i l s  o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
a t t e i n t  l e u r s  o b j e c t i f s ,  on peu t  c i t e r  l e s  A t e l i e r s  s u r  l a  p o l i t i q u e  
technolog ique,  phases 1  e t  II, l e s  Etudes de l a  p o l i t i q u e  techno log ique  
dans l e s  A n t i l l e s ,  phase 1, l a  phase II ayant  é t é  moins r éuss ie ;  Les 
études s u r  l e s  IPST, don t  on a u r a i t  pu a t t e n d r e  de b i e n  m e i l l e u r s  
r é s u l t a t s  s i  on l e s  compare d ' a u t r e s  t r avaux ,  o n t  cependant eu un 
succOs cons idé rab le  en ce q u i  concerne l a  mise en oeuvre,  au n i veau  
n a t i o n a l ,  de p o l i t i q u e s  é laborées a p a r t i r  d ' é t u d e s  n a t i o n a l e s ,  e t  o n t  
é t é  largement  u t i l  i sées ,  p l u s i e u r s  années p l u s  t a r d ,  dans l e s  débats 
de l a  CNUSTD. Une a u t r e  étude q u i  a i n f l u e n c e  l a  façon don t  l e  monde v o i t  
l ' a v e n i r  des pays en developpement: il s ' a g i t  de l ' é t u d e  Ba r i l oche ,  q u i  
v e n a i t  en réponse à c e l l e  du Club de Rome; dans l e  domaine de 1 'éduca t ion ,  
il y a l e s  p r o j e t s  IMPACT e t  c e l u i  du Groupe c o n s u l t a t i f  d'examen de l a  
recherche. On p o u r r a i t  c i t e r  un nombre i n c a l c u l  a b l e  d'exemples d 'é tudes  
de moindre envergure ayant permis aux chercheurs de p rendre  de 1 'expér ience  
e t  de s ' a t t a q u e r  e n s u i t e  3 des t r avaux  p l u s  d i f f i c i l e s  e t  p l u s  impor tan ts ,  ou 
de p e t i t e s  études ayan t  permis d ' é c l a i r c i r  l a  s i t u a t i o n  e t  d ' a b o u t i r  à des 
po l  i t i q u e s  beaucoup moins spec tacu l  a i  r es  que ce1 1 es que 1 'on a c i  tees  p l  us 
hau t  mais, a n o t r e  a v i s ,  d 'une éga le  impor tance a l o n g  terme. 
De nombreux p r o j e t s  on t ,  p a r  a i l l e u r s ,  é t é  a f f e c t e s  pa r  l e  dépa r t  de 
personnel de recherche ou l e  d e c l i n  de l ' i n s t i t u t i o n  b e n é f i c i a i r e .  Il 
e x i s t e  auss i  t o u t e s  s o r t e s  de f a c t e u r s  l i é s  à des renversements p o l i t i q u e s ,  
à des c r i s e s  f i n a n c i è r e s ,  à des décès, des d i s p a r i t i o n s ,  des j a l o u s i e s  
mesquines e t  au t res ,  q u i  o n t  empêché t e l  ou t e l  p r o j e t  de donner tous  l e s  
r é s u l t a t s  a t tendus .  Dans un a u t r e  genre, un échec peu t  auss i  s ' e x p l i q u e r  
p a r  l e  f a i t  que des chercheurs u t i l i s e n t  n o t r e  a i d e  pour  l e s  premières phases 
de l e u r s  t ravaux,  p u i s  se f o n t  remarquer t r o p  v i t e  p a r  des organismes ou p a r  
des cab ine t s  d ' i n g é n i e u r s - c o n s e i l s  i n t e r n a t i o n a u x  e t  p a r  des chercheurs des 
pays i n d u s t r i a l i s é s ,  abandonnant a i n s i  des t r avaux  de p l u s  longue ha le i ne ,  
p l  us é laborés  e t  indépendants s u r  l e s  problèmes de développement de l e u r  
Pays. 
10. Quelles contraintes f a i t  peser sur l a  Division son appartenance au système 
olobal d '  u n  centre de recherche? A quel les contraintes extérieures au  Centre 
la Di vision estime-t-el le  ê t r e  soumise? 
(Le centre de recherche e s t  i c i  l e  CRDI). 
La Division e s t  consciente qu 'e l le  bénéficie de l ' e s p r i t  e t  du  
professionnal isme géneral de 1 'ensemble d u  personnel d u  Centre. Elle 
s 'efforce de respecter l'atmosphère de coopération e t  l a  souplesse dont 
on f a i t  preuve partout dans l e  Centre e t  qu'encouragent fortement les  
responsables du Centre, a commencer par l e  President. Elle e s t  f iè re  de 
f a i r e  partie d'un organisme respecté. 
Cependant, e l  l e  ressent des contraintes, qui s 'accentuent peut-être 
à mesure que l e  Centre prend de 1 'ampleur e t  qu'un nombre croissant de 
personnes participent à ses travaux. Autrement d i t ,  ce qui é t a i t  une 
af fa i re  "familiale" e s t  devenu une mu1 t inationale; s ' i l  e s t  bon que 1 'on 
a i t  conservé 1 ' e sp r i t  d 'autrefois ,  i l  e s t  cependant regrettable que les  
procedures, l e s  directives e t  les methodes u t i l i sées  ne fassent pas 1 'objet  
d'une mise à jour systematique e t  ne soient pas adaptées â notre époque. 
A tous les  niveaux, les  ac t iv i tés  de la  Division se heurtent à des 
contraintes manifestes, entre autres 1 es sui vantes: 
a )  D i f f é r e n t e s  d i v i s i o n s  de s o u t i e n  se composent a c t u e l  lement,  â d i v e r s  niveaux, 
d ' u n  grand nombre de personnes h a b i l i t é e s  à p rendre  des d é c i s i o n s  en f o n c t i o n  
de l ' i d é e  q u ' e l l e s  se f o n t  d 'une  a c t i v i t é  donnée; pour  c e t t e  r a i s o n ,  l e s  
a d m i n i s t r a t e u r s  de programme, e n t r e  au t res ,  passent  un temps énorme à 
s u r v e i l l e r  l e s  d i v e r s  stades des opé ra t i ons .  Il e s t  p a r  exemple nécessa i re  
de d i spose r  d ' u n  sous-système don t  l e  r ô l e  e s t  de v é r i f i e r  e t  de no rma l i se r  
t o u t e s  l e s  opé ra t i ons  f i n a n c i è r e s  - e t  dont  l a  D i v i s i o n  ne p o u r r a i t  d ' a i l l e u r s  
pas se passer .  Mais il e s t  déso lan t  que l a  D i v i s i o n  consacre a u t a n t  de 
temps à j u s t i f i e r  des déc i s i ons  p r o f e s s i o n n e l l e s  â p a r t i r  de p r i n c i p e s  
a d m i n i s t r a t i f s  obscurs .  Les c o n t r a i n t e s  p o r t e n t  i c i  s u r  1  ' e f f i c a c i t é  de 
1  a  Di  v i s i o n ,  s u r  l e  sens de l a  responsabi  1  i t e  p r o f e s s i o n n e l l e  don t  s '  i n s p i r e  
t o u t  son personnel ,  e t  su r  l e  temps don t  d ispose 1  ' a d m i n i s t r a t e u r  de 
programne. Ce d e r n i e r  p o i n t  e s t  t r ê s  i m p o r t a n t  pour  l a  D i v i s i o n ,  q u i ,  à 
p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  a  suggéré au BPE de f a i r e  une é tude  s u r  1  ' h o r a i r e  t ype  
de 1  ' a d m i n i s t r a t e u r  de progranae ("une j ou rnée  de 1  ' a d m i n i s t r a t e u r  de 
prograrrime"), mais sans succès. 
b) E t a n t  donné que dans l e  systëme de " c o n t r ô l e "  a c t u e l l e m e n t  u t i l i s e  au Centre  
- q u i  s ' a v ê r e  t r ë s  e f f i c a c e  à de nombreux eoards - l a  p l  u p a r t  des gens 
p r é f è r e n t  s ' e n  t e n i r  â ce q u ' i l s  conna issen t ,  l a  D i v i s i o n  e s t  souvent  
c o n t r a i n t e  de p r é s e n t e r  de manière conven t ionne l  l e  e t  o r thodoxe  de nouvel  l e s  
façons d 'aborder  un s u j e t  ou  de n o u v e l l e s  méthodes. Ce n ' e s t  pas au Consei l  
n i  à l a  haute d i r e c t i o n  q u ' i l  f a u t  a l o r s  s ' e n  p rendre ,~ .ma is  à .  l a  l e n t e u r  
avec l a q u e l l e  1  'ensemble du système s ' adap te  â l a  r é a l i t é .  La 
conséquence n ' e s t  pas t a n t  que l a  D i v i s i o n  se t r o u v e  dans 1  ' i n c a p a c i t é  
d ' ag i r ,  mais p l u t ô t  que les principaux sujets  de préoccupation ne reçoivent 
pas 1 'a t tent ion q u ' i l  faudrait  des organes compétents. 
c )  E t a n t  donné "1 ' e s p r i t  de réceptivité" qui prévaut à 1 ' i n t é r i eu r  e t  à 1 'extér ieur  
du Centre, chaque cas, quelle que s o i t  son importance, e s t  normalement étudié 
en fonction des mérites qui 1 ui sont propres, i l  n ' ex is te  souvent aucun 
moyen d'aboutir  a une décision nette quant aux grandes orientations qui 
intéressent tout l e  personnel de la Division. Le Centre se propose-t-il 
d 'accroî t re  ou de diminuer l e s  pouvoirs des bureaux re,gionaux, ou l a  
t a i l l e  des locaux? La Division doi t - e l l e  ou non prévoir une augmentation 
d u  personnel de ces bureaux? Les divisions de soutien vont-elles 
accroî t re  leur  participation dans ce que 1 'on appel l e  habituellement les  
travaux de programme? Dans 1 ' a f f i  rmative, quel mécanisme adoptera-t-on 
pour éc l a i r c i r  les  si tuations confuses que cela ne manquera pas de créer au 
début, à 1 ' i n t é r i eu r  comme à 1 'extér ieur  du Centre? Est-i 1 possible 
d ' é t a b l i r  un roulement des cadres supérieurs dans la  Division sans 
leur créer de préjudices quant à 1 'ancienneté e t  à l a  rémunération?. . . 
Ces questions, une fo is  posées, restent  souvent sans réponse. 
d )  Etant donné que l e  Centre, pour plusieurs raisons valables qu i ,  souvent, ne 
dépendent pas de sa volonte, ne possëde pas de s ta tég ie  c l a i r e ,  l a  Division 
e s t  embarrassée pour formuler ses propres s ta tég ies  e t  mettre en oeuvre l e s  
moyens appropriés. Le mois dernier, l a  Division a reçu une estimation de 
ses affectations f i  nanciëws prévus pour 1 es t ro i  s prochaines années. 
C'est  un  progrës, dans l a  mesure où, jusqu'â présent, ces estimations ne 
portaient que sur une année e t  n 'é ta ien t  connues, au mieux, qu'environ 
deux mois avant l e  début de 1 'année financiëre en question. 111 ressort  de 
ce plan triennal une augmentation minime de son budget au cours des deux 
prochaines' années (une diminution en valeur r é e l l e ) ,  puis un bond d'envjron 
30 p .  100 1 'année suivante. II s ' e s t  trouvé une personne de la  Division 
pour conclure: "Si jamais un de nos bénéficiaires nous soumet des 
prévisions pareil l e s ,  je les 1 ui renvoie aussi sec! " 
A quelles contraintes extérieures au Centre l a  Division estime-t-elle ê t r e  
soumi se? 
La réponse à cet te  question e s t  à l a  fo i s  implicite e t  expl ic i  t e  
dans toutes les  réponses écr i tes  aux questions fondamentales du comité. 
Le problème t i e n t  essentiellement à 1 'importance e t  à 1 'accroissement de 
demandes e t  des exigences, a lors  que les  ressources t an t  financières 
qu' humaines, sont 1 imitées. Alors que d 'autres  organismes abandonnent l a  
scène internationale e t ,  pl us précisément, cessent d 'a ider  l e s  travaux de 
recherche entrepris  par e t  dans les  pays en développement, l a  Division se 
retrouve de pl us en pl us seule. D'une par t ,  cela accroî t  l e  vol ume de t ravai l  
(personnes à recevoir ou à v i s i t e r ,  propositions à é tudier ) ;  d 'autre  par t ,  
cela rend les  choix de pl us en pl us urgents e t  d i f f i c i l e s .  
Cette s i tuat ion e s t  aggravée par la  réduction des moyens effectivement 
accordés 2 1 a recherche par beaucoup de gouvernements, souvent accompagnée 
d'un repli  sur soi de nombreux pays où t r ava i l l e  l a  Division. Dans tous les  
pays en développement, les  populations ne cessent de s 'appauvrir ,  e t  la 
Division doit  intervenir pour renverser ce mouvement; certains pays acceptent 
moins facilement de discuter de façon objective e t  ouverte de l ' i n t é r ê t  
public e t  des problëmes qu ' i l  pose, a lors  que l a  Division s 'e f force  de f a i r e  
reconnaître ce genre de travail  comme quelque chose de normal e t  de 
courant. Plus que des paradoxes, ce sont là des questions préoccupantes 
pour chacun des membres de la  Division; l a  principale contrainte e s t  que 
1 'on dispose de moyens t rès  l imités pour résoudre des problèmes t r è s  
compl exe S .  
1 1 .  A quelle demande peut-on s 'a t tendre â l ' aven i r  de la part  des c l ien ts  de 
la  Division? Peut-on prévoir des changements dans la s t ructure e t  les  
ac t iv i tés  de la  Division? 
Bien qu'on ne puisse émettre que des suppositions, i l  e s t  bon de 
rappeler u n  f a i t  incontestable, à savoir que 1 'a ide apportée a la  recherche 
par l a  Division e s t  plus importante q u ' i l  y a dix ans. Cela e s t  dû  non 
seulement à une augmentation absolue des moyens financiers e t  autres ressources 
attribuées,  mais au f a i t  que, d'aprês un calcul rapide, on constate une 
diminution de l ' a i d e  internationale en général e t  de l ' a i d e  intérieure dans 
beaucoup de pays. Plus l e  Centre sera connu, plus la Division devra f a i r e  
preuve de clairvoyance e t  de sens des responsabilités dans la  façon de réa l i ser  
ses travaux, ses orientations.  La demande a déjâ augmente e t  e l l e  e s t  
censée s ' accro î t re  encore. Ilais i l  faut  plus que de 1 'argent pour répondre 
comme i l  se  doit  à cet te  demande, avec toute l a  rigueur que 1 'on e s t  en dro i t  
d 'attendre d u  Centre. I I  faut  que la  Division continue de f a i r e  preuve de la 
même o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  que p a r  l e  passé,  à une époque o ù  l e s  m u t a t i o n s  e t  
l e s  t e n s i o n s  s o c i a l e s  - q u i  f a v o r i s e n t  l e s  s o l u t i o n s  f a c i l e s  e t  moins 
ra i sonnées  - s ' a c c r o i s s e n t  dans l e  Tiers-Monde e t  même dans l e s  pays p l u s  
f a v o r i s é s .  
A f i n  que l a  D i v i s i o n  f a s s e  l e  m e i l l e u r  t r a v a i l  p o s s i b l e  e t  e n v i s a g e  
1 ' a v e n i r  avec c o n f i a n c e ,  e l l e  dev ra  a g i r  dans l e  sens s u i v a n t :  
a )  c o n t i n u e r  de s o u t e n i r  l e s  p r o j e t s  de f a ç o n  c o n s c i e n c i e u s e  a i n s i  que f i n a n c i è r e m e n t ,  
c ' e s t - à - d i r e  a p p o r t e r  à l a  r e c h e r c h e  une a i d e  pouvan t  compenser e n  p a r t i e  l e  
manque de moyens i n t e l  l e c t u e l  s  e t  a u t r e s  o u t i  1 s é l é m e n t a i  res ;  
b )  p e r m e t t r e  aux employés de l a  D i v i s i o n  d ' ê t r e  p e r s o n n e l l e m e n t  engagés dans des 
p r o j e t s  de recherche ,  a f i n  que l e u r  i n t é r ê t  p o u r  l e s  pays en développement 
e t  l e s  problèmes de recherche  ne s e  r e s s e n t e n t  pas des p r e s s i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  
du s i è g e  e t  des bureaux rég ionaux;  
c )  é l a r g i r  1 ' é v e n t a i l  des modes d ' a i d e ,  m i s  e n  oeuv re  p a r  l a  D i v i s i o n ,  comme 
1 ' a i d e  aux i n s t i t u t i o n s  e t  aux  p r o g r a m e s  a i n s i  q u ' a u x  p r o j e t s ,  a f i n  que l e  
Cen t re  conserve  t o u t e  sa soup lesse;  
d)  f i n a n c e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  l e s  p r o j e t s  pendan t  p l u s  longtemps ( en p a s s a n t  
p a r  exemple de t r o i s  â c i n q  ans )  e t  augmenter  l e  mon tan t  des s u b v e n t i o n s ;  
e )  assoup l  i r  l e s  p rocédures  a d m i n i s t r a t i v e s  p o u r  que l e  Cen t re  p u i s s e  s ' a c q u i t t e r  
c o r r e c t e m e n t  de sa tâche;  
f )  m e t t r e  a u  p o i n t  des m o d a l i t é s  d ' a i d e  à l o n g  terme a f i n  que l a  r e c h e r c h e  
dans l e s  pays en développement gagne en s t a b i l i t é .  
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